University of Massachusetts Amherst

ScholarWorks@UMass Amherst
Doctoral Dissertations 1896 - February 2014

1996

Tras la historia: poetas puertorriqueñas en busca de
voz y representación
Evelyn A. Jiménez
University of Massachusetts Amherst

Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1
Recommended Citation
Jiménez, Evelyn A., "Tras la historia: poetas puertorriqueñas en busca de voz y representación" (1996). Doctoral Dissertations 1896 February 2014. 4665.
https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1/4665

This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in
Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact
scholarworks@library.umass.edu.

TRAS LA HISTORIA: POETAS PUERTORRIQUENAS
EN BUSCA DE VOZ Y REPRESENTACION.

A Dissertation presented
~

EVELYN A. JIMENEZ

Submitted to the Graduate School of the
University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment
of the requirements for the degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY

February 1996
Department of Spanish and Portuguese

©

Copyright by Evelyn A. Jimenez 1996
All Rights Reserved

Este trabajo

no habria

podido completarse

sin el apoyo y la constancia
Norma Rivera,

de mi familia,

Carmela

Jimenez,

y Carmelo Jimenez Rivera.

Sin la confianza

y la colaboraci6n

de Gloria

D.

Prasper-

Sanchez.
Sin el car i.no, el tiempo y los oidos atentos
Heydee Marrero Perez,

de mis

amigos

Eugenio Ballou y Fernando Padr6n.

Y mucho menos, sin la ayuda de un Dios en quien

espero.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi consejero, el profesor Francisco
Javier Cevallos por sus valiosos comentarios y por su
continua colaboraci6n en este trabajo.
agradecer profundamente

Tambien quiero

a los miembros de mi comite, el

profesor Pedro Barreda, la profesora Cristina Gonzalez y la
profesora Gloria M. De Guevara, primero, por haber accedido a
trabajar conmigo en este proyecto y segundo, por haber leido
y comentado mi tesis.
Gracias a la Dra. Gloria Damaris prosper-Sanchez

por

haberme ayudado a organizar y revisar el formato de este
estudio.

Tambien quiero agradecer al profesor Fernando

Padr6n por ayudarme con parte de la bibliografia,
principalmente

en el area de las Ciencias Sociales.

v

ABSTRACT

TRAS LA HISTORIA: POETAS PUERTORRIQUENAS
EN BUSCA DE VOZ Y REPRESENTACION.

FEBRERO 1996

EVELYN A. JIMENEZ, B.A., UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, MAYAGUEZ
M.A., UNIVERSIDAD

DE MASSACHUSETTS AMHERST

Ph.D., UNIVERSIDAD DE MASSACHUSETTS AMHERST
Dirigida por: Profesor Francisco Cevallos

En este estudio examinamos el desarrollo de la voz
poetica femenina en el contexto puertorriquefio.

Usando un

marco te6rico apoyado en los estudios culturales,
nuevohistoricistas

y feministas, revisitamos la historia

politica, cultural y literaria puertorriquefia y su relaci6n
en la construcci6n de las representaciones

de la mujer tanto

en textos masculinos como en los femeninos.
En el primer capitulo analizamos el peso del genero y la
historia en la elaboraci6n de todo discurso.

Sefialamos c6mo

todo texto habla desde una perspectiva de genero en
particular y respondiendo a un momenta hist6rico determinado
10 que requiere de un anal isis critico que este consciente

estos fen6menos contextuales.

vi

de

De ahi partimos a revisar el desarrollo de la creaci6n
poetic a femenina desde fines del siglo XIX hasta la dec ada
del treinta.

Estudiamos el cambio de soberania y el impacto

politico, social y cultural que este tuvo en la literatura
islena.

Principalmente,

analizamos la gestaci6n de un

dicurso pOlitico- literario creado por los letrados
puertorriquenos

que compartian al mismo tiempo el quehacer

politico y el cultural de la isla.
El segundo capitulo explora la creaci6n de un nuevo
proyecto politico para Puerto Rico, que comienza en la decada
del cuarenta y culmina con el Estado Libre Asociado.
Estudiamos proyectos paternalistas tanto en la literatura
como en la politica y su influencia en la critica y el canon
puertorriqueno.

Ademas, revisamos los proyectos politicos

del Estado Libre Asociado, los cuales requerian de una
participaci6n

act iva de la literatura, ya que a traves de

ella se construiria un nacionalismo cultural que sustituiria
la carencia de un estado politico independiente.
Para finalizar este segundo capitulo, revisamos la epoca
de cambio y luchas politicas y sociales que represent6 las
decadas del sesenta y setenta.

Estudiamos la paulatina

separaci6n de los espacios literarios y politicos, 10 que
permiti6 un discurso mas transgresivo

y una voz femenina mas

autentica.
El tercer capitulo es un estudio critico de la voz
poetica femenina a traves del siglo veinte.

Entre los poetas

escogidos estudiamos a: Clara Lair, Haydee Ramirez de
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Arellano, Marigloria Palma, Angelamaria Davila, Olga Nolla,
Manuel Ramos Otero y Mayra Santos Febres.
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ABSTRACT

AFTER HISTORY: PUERTO RICAN WOMEN POETS
IN SEARCH OF VOICE AND REPRESENTATION.

FEBRUARY 1996

EVELYN A. JIMENEZ, B.A., UNIVERSITY OF PUERTO RICO, MAYAGUEZ
M.A., UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST
Ph.D., UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST
Directed by: Professor Francisco Cevallos

In this study we examine the development of the female
poetic voice in the Puerto Rican context.

Taking from the

theoretical frameworks of Cultural Studies, Feminist Studies
and New Historicism we re-read the political, cultural and
literary history of Puerto Rico and its relation to the
construction of the representations

of Woman in texts written

by women as well as those by men.
In the first chapter we analyze the weight of gender and
history in the elaboration of general discourse.

We point

out how all texts speak from a particular gendered
perspective and respond to a historically determined moment
which requires critical analysis that takes into
consideration these contextual phenomena.

From here we begin to re-examine the development of the
female poetic creation from the end of the nineteenth century
to the 1930s.

We study the change of sovereignty and the

political, social and cultural impact that this had on the
literature of Puerto Rico.

Mainly, we look into the

gestation of a political-literary

discourse created by Puerto

Rican intellectuals, who were at the same time, responsible
for the political and cultural events of the island.
The second chapter explores the creation of a new
political project for Puerto Rico which begins in 1940s and
culminates with the Commonwealth.
In addition, we review the political projects of the
Commonwealth which required the active participation of
literature since it was through literature that a cultural
nationalism would be built, a nationalism that would
compensate for the lack of an independent political state.
Concluding this second chapter, we re-examine the
decades of the sixties and seventies, viewing them as a
period of change and of social and political struggle.

We

study the gradual separation of the literary and political
spaces, which allowed a more transgressive discourse as well
as a more authentic female voice.
The third chapter is a critical analysis of the female
poetic voice through the twentieth century.

Among the

selected poets are: Clara Lair, Haydee Ramirez de Arellano,
Marigloria Palma, Angelamaria Davila, Olga Nolla, Manuel
Ramos Otero y Mayra Santos Febres.
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INTRODUCCION

"Cuando la memoria
penetre las esquinas mas sagradas ..."
Aurea Maria Sotomayor

Tras la historia: Poetas puertorriguenas
y representaci6n

en busca de voz

surge de una inquietud cuestionadora de los

procesos hist6ricos, politicos y culturales que han servido
como contexto a la poesia escrita por mujeres en Puerto Rico,
asi como tambien, de las repercusiones que este contexto ha
tenido en el discurso femenino, en su representaci6n

y en la

valoraci6n critica de su obra.
Por esta raz6n, pretendemos estudiar la historia
politica, social y cultural del pueblo puertorriqueno

en su

relaci6n con el proceso formativo de la voz y la imagen
femenina.
A esos efectos, en el primer capitulo comenzaremos

estudiando la variante genero y la inminencia de una
perspectiva sexuada en la elaboraci6n de todo discurso.
Con la consideraci6n de genero en mente, entonces
exploraremos la historia politico-social

y cultural de Puerto

Rico desde fines del siglo XIX hasta la decada del treinta,
valiendonos para ello de las teorias nuevohistoricistas

y de

los estudios culturales.
Con la ayuda de este marco escenico, expondremos y
explicaremos la visi6n de la mujer dentro de la sociedad de
1

2

la epoca y sus representaciones,

tanto dentro de los textos

can6nicos masculinos como en los textos escritos por mujeres.
Como ejemplo, tomaremos una muestra de los trabajos de cuatro
de los poet as mas conocidos de esas decadas: Lola Rodriguez
de Ti6, Luis Llorens Torres, Luis Pales Matos y Julia de
Burgos.
En el segundo capitulo estudiaremos

los anos desde el

1940 hasta el presente, poniendo especial atenci6n a la
gestaci6n del Estado Libre Asociado y a los cambios sociales
y culturales que este nuevo orden propicia.

Exploraremos

algunos fen6menos relacionados con este sistema de gobierno
(paternalismo, nacionalismo cultural) y sus efectos en las
imagenes de la mujer en la literatura escrita por hombres,
asi como en la producci6n literaria femenina.

Tambien

analizamos la labor de la critica literaria en el
establecimiento

del canon (sus parametros y

jerarquizaciones),

el proyecto gubernamental apoyado en los

textos privilegiados de la epoca, y la paulatina
"intromisi6n" de la mujer en el discurso literario boricua de
primer orden.
Este capitulo terminara con la propuesta de que a partir
de los anos setenta el nuevo intelectual sera mas libre y
transgresivo en su discurso, y a su vez el gobierno
encontrara nuevos medios para difundir su proyecto ordenador.
El tercer y ultimo capitulo sera una antologia
representativa de la poesia de voz feme nina en Puerto Rico
desde 1930 hasta el presente.

Con este prop6sito

3

estudiaremos

siete poetas y su obra, y los analizaremos

resaltando el matiz poetico de cada uno y el discurso del yo
lirico en cada momenta hist6rico particular.
Los poemas que incluiremos se han escogido, de la obra
total de los poetas, por ser representativos

de sus

constantes tematicas y estilisticas y por servir de apoyo al
analisis que de su obra hemos hecho en esta investigaci6n.
Es nuestro interes, que este trabajo sea la fuente de
otros trabajos que se dediquen al estudio de la poesia y la
literatura puertorriquefia en general.

Se precisan estudios

que, en nuestro momenta de revisi6n y cuestionamientos
hist6ricos, busquen el porque de las exclusiones y los
silencios de ciertos sectores, que indudablemente
constituyentes

son tan

de la naci6n como aquellos que pasaron a las

paginas de la tradici6n y la historia oficial borincana.
Solamente hemos pretendido despertar curiosidad, sefialar
posibilidades,

recuperar silencios.

Queda en adelante seguir

yendo tras la historia y asi poder "penetrar en las esquinas
mas sagradas."

CAPITULO 1

TEXTO Y CONTEXTO

1.1

Texto y contexto
Segun Octavio Paz en su libro Los hijos del limo, un

poema es un Uobjeto hecho del lenguaje, los ritmos, las
creencias y las obsesiones de este
aquella sociedad (1987:1).u

0

aquel poeta y de esta

0

Este escritor mexicano resume en

pocas palabras la complejidad y el mundo de interrelaciones
que habitan en la poesia sin desligarla de la presencia de un
sujeto creador y de un marco hist6rico-cultural

determinado.

Paz nos lleva a comprender que el reconocimiento de las
especificidades

de cada pais y de cada escritor es

fundamental al momenta de enfrentarnos a su creaci6n.
Partiendo de esta premisa, pretendemos estudiar el
sujeto femenino en su busqueda de voz y representaci6n dentro
de la sociedad puertorriquena con todas las implicaciones
politicas que esto representa.
La critica literaria en los ultimos anos ha reorientado
su marco analitico.

Ha sufrido un cambio de focalizaci6n que

la ha llevado a comprender la importancia fundamental del
contexte en la elaboraci6n del texto.

Teorias como el

Feminismo, el Nuevo Historicismo y los Estudios Culturales
han encontrado nuevas vias para la interpretaci6n basandose
en que en el discurso, abierta 0 discretamente, confluyen el
4
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genero, la ideologia politica y el escenario hist6ricocultural del sujeto creador.

Examinaremos someramente c6mo

estos apartados contextuales,

genero, politica, historia y

cultura, intervienen en la elaboraci6n del discurso,
especificamente

1.1.1

del discurso puertorriqueno.

El genero busca apalabrarse
Los estudios de Myriam Diaz-Diocaretz

e Iris zavala, en

su Breve historia feminista de la literatura espanola, nos
brindan una base te6rica sobre la importancia del genero en
la creaci6n literaria.

Desde "el momenta en que comienza la

dinamica entre lenguaje y sUbjetividad es que se abre el
primer nivel de la sexuaci6n del lenguaje literario."
Diocaretz 1993:16)

(Diaz-

Es decir, un poeta al situarse como

sujeto lirico no podra sino hablar como sujeto femenino 0
masculino (independientemente
hara asumiendo un destinatario

de su sexo bio16gico) y "10
interne que podra ser a su vez

masculino 0 femenino, perc de todas formas sexuado" (DiazDiocaretz 1993:17).
Cuando el sujeto escribe, simultanea y conscientemente
inscribe su genero sexual' y se coloca en una perspectiva
determinada frente al otro con los juicios y prejuicios que
en el habiten.

Sobre este punto Zavala anade que:

, Es import ante denotar que la identidad sexual no es
necesariamente hom610ga al sexo bio16gico, ya que la primera
es el resultado de una elaboraci6n cultural, social e
hist6rica.

6

es una forma de representar al otro mediante una
serie de caracteristicas que se Ie adscriben como
leyes naturales. Los text os ofrecen mediaciones
concretas que constituyen puntos de transmision que
producen 0 institucionalizan la subjetividad de los
grupos dominantes al mismo tiempo que replican y
reproducen los intereses que legitiman (1993:56).
Esta cita anterior nos coloca frente a dos problemas
bAsicos: que el sujeto puede fijar a traves del texto un
estereotipo de su interpretacion personalisima del otro y que
esa interpretacion tiene la posibilidad de ser
institucionalizada

por la legitimizaci6n que e1 texto escrito

representa.
La teoria feminista, reconociendo la posibilidad de que
a traves del canon literario y de la historia se hayan
privilegiado unas concepciones prejuiciadas del otro
femenino, ha emprendido una revision de estos dos pilares de
la construccion cultural.

En esa direccion, y luego de haber

acordado que el sujeto es sexuado y que al construir al otro
en sus textos pesa principalmente

su subjetividad y que el

discurso concreto tiene la facultad de legitimar esa
subjetividad como ley natural, se orienta nuestro examen del
acceso que la mujer ha tenido al discurso.

Debemos

cuestionar si esta ha sido responsable de su propia
representacion

0

si, como expone el antropologo Claude Levi-

Strauss, ella ha side unica y textualmente construida para
viabilizar la comunicacion entre hombres.
Toda teoria literaria, al ser tambien discurso, tiene la
posibilidad de favorecer una posicion subjetiva.

Por tal

7

razon al examinar las relaciones de poder que existen entre
hombres y mujeres debemos ser cuidadosos de no caer en un
simple binarismo.

Debemos evitar el colocar automaticamente

a los hombres, por ser hombres, en una situacion de poder y a
las mujeres, por su genero, en una posicion de inferioridad
ya que seria una solucion facil y una tesis ya gastada.
Es necesario revisar detenidamente las apropiaciones del
discurso y las estrategias utilizadas tanto por hombres como
por mujeres para alcanzar la voz, ya que las luchas por
silenciar

0

marginar al otro no responden unicamente a la

diferencia de genero.
En toda sociedad, particularmente
politicamente

en la situacion

compleja que ha vivido la sociedad

puertorriquefia, los grupos marginados no pueden determinarse
solamente a base de su genero sexual.

Judith Lowder Newton,

en su articulo "Feminism and the 'New Historicism,

r rr

analiza

tres estudios sobre la historia y la literatura inglesa en
los cuales las autoras se plantean sus tesis partiendo de una
revision feminista del siglo XIX.
reforzar nuestro planteamiento

Sus hallazgos nos ayudan a

anterior, ya que constante e

indefectiblemente,

las construcciones

de genero se intersecan

con construcciones

de clase, raza e identidad nacional.

No podemos negar la importancia del hallazgo de que el
discurso es sexuado y de que la perspectiva de genero es una
voz abrumadoramente

obvia en los textos, pero no podemos

tampoco darle primacia olvidandonos
construccion cultural.

de otros sectores de la

8

El discurso boricua es un enramaje de voces modeladas
dentro de una condici6n politica y culturalmente

especifica

que recoge las luchas que estas han librado por colocarse y
al mismo tiempo cuestionar el canon y la historia.

1.1.2

Historia y Cultural upensando en esta isla gue tanto

nos dueleU
Como dijimos anteriormente,
debemos considerar,
contextuales

en los estudios literarios

junto al genero, otros aspectos

que interfieren en los discursos.

Louis A.

Montrose, en su articulo uProfessing the Renaissance: The
Poetics and Politics of Culture," recoge una idea que nos
orientara en nuestro estudio del contexto hist6rico:
•.•writing and reading are always historically and
socially determinate events, performed in the world
and upon the world by gendered individual and
collective human agents (1989:23).
H. Aram Veeser, en sus postulados iniciales para abrir
el libro The New Historicism, ratifica la tesis anterior de
Montrose al decirnos que los textos literarios y no
literarios circulan inseparablemente.

Por consiguiente,

cada

vez que se escribe un texto, en el pervive un algo del
momento espacio-temporal

de su gestaci6n.

sujetos creadores son, indefectiblemente,

Ademas, los
sujetos hist6ricos

y su contexto hist6rico particular ha de intervenir
continuamente

en el contenido de sus discursos.

Estos

discursos reflejaran a su vez la manera individual en que el

ente creador contempla su entorno y la aceptaci6n

0

el

rechazo que este tenga de su proceso hist6rico.
No cabe duda de que el espacio hist6rico-temporal

es

fundamental en cualquier estudio literario, pero este
acercamiento trae consigo una serie de posturas
contradictorias.
Por un lado, los estudios tradicionales pretenden
configurar un acercamiento general y aplicarlo a todos los
textos en una busqueda incansable por la regularizaci6n',
mientras que otra vertiente nos pide ocuparnos de los
estudios hist6ricos-culturales

individualizados.

Podemos explicar la existencia de esta primera tendencia
a la luz del interesante estudio de John Tomlinson Cultural
Imperialism.

En el, el autor nos llama la atenci6n sobre el

fen6meno llamado globalizaci6n.

Esta es una versi6n moderna

que ha venido a sustituir, en cierta medida, al imperialismo
y cuyo resultado es la erosi6n paulatina de la conciencia
cultural individual de las naciones.

Esto se hace posible a

traves de los avances de las comunicaciones y la tecnologia,
y de las estrechas relaciones econ6micas, politicas y
sociales de las naciones.

Los lazos comunicativos

pretenden

crear una cultura global, a donde nos refieren

Ver el estudio de Juan Gelpi Literatura y paternalismo en
Puerto Rico, Rio Piedras: Editorial de la universidad de
Puerto Rico, 1993. Especificamente cuando habla de la teoria
de las generaciones literarias que subordinan la
multiplicidad a la unidad.
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constantemente,

pero en la cual es casi imposible localizar

nuestra realidad personal.
La otra tendencia exige la creacion de un aparato
analitico especifico disenado para responder a las
necesidades

historico-culturales

explorasemos

de cada texto'.

si no

las sutilezas de cada conjunto correriamos el

riesgo, como nos dice Iris Zavala, de caer en totalizaciones:
La categoria no se puede hacer extensiva a todas
las epocas historicas, razas 0 clases sociales:
existe una politica de identificaciones, e
instituciones que proyectan construcciones sociales
de identidad e identificacion. Un dis cur so no
sirve por igual como identidad institucionalizada a
una esclava negra en el siglo XIX, a una gitana en
la Espana actual, 0 a una judia en la Alemania nazi
o en la Espana franquista (Diaz-Diocaretz 1993:52).
En el caso de Puerto Rico, nos beneficiarian
acercamientos.

ambos

El primero, porque podriamos analizar como la

situacion politica del pais y su estrecha relacion con los
Estados Unidos han desatado una constante lucha entre la
identificacion
especificidad

nacional y el asimilismo cultural; entre la
y la globalizacion.

A su vez, nos competeria

tambien el segundo acercamiento porque en el sujeto creador

, Recordemos los trabajos de las feministas latinoamericanas
que no pUdieron verse representadas en la historia feminista
de las academicas francesas y americanas y recurrieron a la
creacion de modelos especificos. Ver Yamila Azize en su
libro La mujer en la lucha, Santo Domingo: Ediciones Huracan,
1985.
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puertorriqueno

coexisten tantos discursos que convierten su

realidad en una indiscutiblemente

1.1.3

unica.

Tras la historia: "Voces gue reclaman el rescate de la

noche de sus cuerpos"
Hemos senalado anteriormente
reaccionan, ya sea validandolo

0

que los sujetos creadores
rechazandolo, al entorno

hist6rico determinado que interviene en sus textos.
Tradicionalmente,

hemos aprendido a distinguir entre la

literatura y la historia pero, siguiendo a Montrose en su
interpretacion

del Nuevo Historicismo,

este movimiento nos

motiva a rechazar la incuestionada separaci6n basandonos
principalmente

en la simbiosis existente entre texto y

contexto.
Cada discurso literario, al ser creaci6n de un sujeto
historico y reacci6n de este sujeto a su momento, sera a su
vez un documento hist6rico que apoye

0

critique su trasfondo.

si como nos dice Arcadio Diaz Quinones, en su libro La
memoria rota, la "historia es una forma de legitimar el orden
establecido"(1993:23)

ese orden, reconociendo el poder

politico de los discursos escritos, hara las veces de censor
privilegiando

a aquellos que concuerden con sus posturas y

suprimiendo las voces disidentes.
El libro De-scribing Empire, escrito por Chris Tiffin y
Alan Lawson, confirma nuestro argumento anterior refiriendose
particularmente

a la manera en que las relaciones imperiales

sustentan su poder:
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Imperial relations may have been established
initially by guns, guile and disease but they were
maintained in their interpellative
textuality, both institutionally

phase largely by

and informally

(1994:3).
El orden establecido

(el poder politico, econ6mico y

academico) de cada naci6n tiene la potestad de escoger los
textos que le sirvan de apoyo para la difusi6n de un
articulado programa politico manipulando asi la construcci6n
de su historia oficial.
las reglas

0

Aquellas voces, que aun conociendo

leyes de la norma autorizada pretendan

desafiarla, seran excluidas del cuerpo social ya sea por el
si1encio

0

por la demonizaci6n

0

desprestigio

de sus

creaciones literarias.
Es entonces, que los grupos ajenos al poder despliegan
todo un juego de estrategias discursivas para alcanzar el
foro que se les ha negado.

Estos autores/autoras

marginales

conociendo a 10 que se enfrentan tienen la opci6n, como nos
indica Louis A. Montrose, de aceptar la cultura dominante

0

de buscar la manera mas efectiva de filtrar su discurso a
traves de esa barrera censoria:
Experiences of historical and cultural exclusion or
otherness may, of course, provoke a compensatory
embrace of the dominant culture, a desire for
acceptance and assimilation; but they may also
provoke ambivalent or even contestatory
attitudes ••.(1989:25)
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A traves de la historia de la literatura universal hemos
encontrado,

principalmente,

infinidad de mujeres que han

hecho llegar sus ideas hasta nosotros gracias a haber
desarrollado

unas estrategias que acercaron sus voces a 10

que demandaba el canon.

Josefina Ludmer, en su muy citado

articulo "Las tretas del debil," explica c6mo en la
literatura existe la posibilidad de minar los c6digos
aceptados utilizando para ella los mismos c6digos del poder.
Reconociendo
estrategias,
estas voces

la existencia y validez de estas

nuestras lecturas deben ser cuidadosas y "aunque
0

enunciados no sean visibles, se precis a cierta

conversi6n de la mirada y la lectura para poder reconocer en
la textualizaci6n

una especie de reconstrucci6n

que inicialmente se oponia." (Diaz-Diocaretz

de la voz a

1993:75)

En los ultimos afiosy con el desarrollo de nuevas
visiones te6ricas, los postulados tradicionalmente
verdades han sido revisados y cuestionados.

llamados

Esta revisi6n,

segun Jane Marcus y su ingeniosa comparaci6n entre la labor
que realiza la nueva historiografia
revitalizadora

con la tecnica

de colorear viejas peliculas, amplia la

historia rellenando los espacios que habian sido dejados en
blanco por la injerencia de los grupos dominantes.
Es nuestra intenci6n, retomando a Iris zavala, de
descolonizar el canon, "de re-apropiarlo

y reescribir

las

culturas restaurando sus silencios y las politicas y la lucha
por el poder inscritos en los textos"(1993:28).
Revisaremos la historia literaria puertorriquefia tomando

en cuenta, principalmente,

la trayectoria de la figura

femenina en su intento por fijarse un lugar en nuestra
complejidad pOlitica-historica

y cultural.

exploraremos

de ese espacio y la

si la consecuci6n

transgresividad

Ademas

de los nuevos discursos son capaces de

reemplazar las imagenes tradicionales

que ya el orden

establecido ha legitimado y labrado en el caracter del
isleno.

1.2

Cambio de guardia (del XIX al 1898)
Durante los ultimos anos del siglo XIX y principios del

XX, Puerto Rico experimenta una serie de cambios pOliticos
que marcan todas las estructuras

socio-culturales

del pais.

La isla pasa, en el transcurso de un ano, de ser colonia
espanola a ser estado autonomico y luego a verse convertida
en botin de guerra y colonia norteamericana.

Los ciudadanos

de este cambio de soberania son testigos del reemplazo de
unas estructuras culturales que les definian por otras tan
ajenas que hasta imponian la incorporaci6n

de un nuevo

idioma.
Segun la definicion de Fernandez Mendez, los
puertorriquenos

del cambio de siglo estaban involucrados en

una redefinicion de su idiosincrasia

que podria redundar en

la sustitucion paulatina de su cultura por la cultura
dominante:
una cultura puede cambiar, de manera superficial 0
profunda, si se introducen en ella inventos, nuevas
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ideas 0 nuevos modos de hacer las cosas. si el
contacto es prolongado y los procesos de
interpenetraci6n son intensos el fen6meno hist6rico
resultante recibe el nombre de transculturaci6n
(1977:337).
Antes de la llegada de los norteamericanos

a la Isla, ya

existia un sentimiento de inconformidad politica por parte de
la burguesia criolla, quien demandaba de la Corona Espanola
mayores libertades.

Estas querellas, basadas tanto en

intereses econ6micos como en la insatisfacci6n por parte de
los profesionales,

hijos de esta burguesia, por haberseles

tratado como ciudadanos de segunda, culminan con la Carta
Auton6mica de 1897.

La otorgaci6n de esta Carta fue

resultado de muchas luchas entre grupos conservadores,

que

apoyaban el gobierno espanol, y sectores liberales que hac ian
usc de sus escritos como espacios politicos.

Estos liberales

tambien hac ian uso de las ideas de libertad vigentes en la
epoca como una confirmaci6n universal a sus reclamos
nacionales:
.••liberals were landowners and professionals who,
in pamphlets, books and printed speeches pushed for
open ports and home rule autonomy and engaged the
conservadores in acerbic and, at times, explosive
exchanges.
The liberals advanced ideas
citizenship, and the rights
which the Spanish government
for a sUbject people (L6pez

such as democracy,
of citizenry, concepts
considered unfitting
1987:21-22).
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Uno de los bastiones libertarios que enarbolan los
intelectuales

del pais en el siglo XIX fue la lucha por la

educaci6n de la mujer.

Estos, con su mente llena de las

ideas recogidas durante sus estudios en la Europa de la
epoca, se instalan en un movimiento universalista

que a su

vez reforzaba sus postulados politicos de libertad e igualdad
ciudadana:
Las publicaciones peri6dicas dedicadas a 1a mujer
que comienzan a florecer a partir de 1856 eran
reflejo de las nuevas ideas renovadoras del siglo.
En Europa y otros paises de America crecia el
interes y preocupaci6n por la educaci6n de la
mujer. En Puerto Rico varios intelectuales que
marchan a la vanguardia de su epoca son defensores
de este pensamiento (Azize 1985:19-20).
Entre los pens adores representativos

de este fen6meno,

que cornbina al libertador politico con el libertador social,
sobresale el mayagliezano Eugenio Maria de Hostos.
conferencia

En su

"La educaci6n cientifica de la mujer," dictada en

1872, este denuncia los errores y las injusticias contenidos
en el sistema educativo de su tiempo:
5e les ha ensefiado a leer para que lea novelas; 5e
les ha ensefiado a escribir para que escriba la
novela de su amor en las cartas que estereotip6 el
mas estupido de los educadores de amor que se hubo
a la mano; se les ha ensefiado a rezar para que
invoquen sus labios maquinales 10 que no entiende
su espiritu consciente; •.. La mujer ha side
reducida al nivel de un mamifero bimano que
procrea, que alimenta de sus mamas al bimano
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procreado, que sacrifica a la vida de la especie su
existencia individual (Azize 1985:21).
Este discurso es emblematico de un momenta hist6rico que
utiliza a la mujer como tema y metafora de la libertad
politica.

1.2.1

GC6mo se escribe mujer?
Si vamos a las teorias feministas sobre el discurso,

podemos encontrar varios postulados iluminadores que revisen
estos textos decimon6nicos.

Por ejemplo, Ida Magli en su

articulo "Potenza della parola e silenzio della donna,"
abunda sobre la tesis de Levi-Strauss al reconocer a la mujer
dentro del sistema patriarcal como simbolo de otra cosa.
Al ser representada en los textos, convirtiendose

en

objeto de estos, es "una persona reemplazada por otra que
habla en su nombre." (Diaz-Diocaretz:1993:62)

Segun Iris

zavala, este fen6meno de representaci6n, cuando se da
enmarcado en la "ideologia liberal, se convierte en un
dispositivo discursivo para proyectar la uniformidad formal"
(1993:62).
El politico liberal, que en muchas ocasiones se fusiona
al literato forjador de cultura, "escribe a la mujer"
retomando una de las metaforas mas utilizadas en la
literatura universal: la mujer como patria.

Como nos dice

Iris Zavala en su discusi6n sobre el tema de la
representaci6n:

••.estado-naci6n y representaci6n de la mujer
siempre han estado ligados, y en particular en los
momentos claves de nuevas formaciones discursivas.
El cuerpo de la mujer ha sido vehiculo para
reforzar los valores tradicionales, 0 que permite
proyectar la totalidad de la cultura (1993:63).
La apropiaci6n de la lucha por los derechos femeninos
por parte de los grupos intelectuales

les permitia instalarse

en una ideologia universal existente en la epoca que rebasaba
las fronteras delimitantes de la colonia.
discurso politico-libertario
metaforizaci6n

Ademas, su

es ya reforzado por una

del derecho inalienable de todo ser humane a

disfrutar de la libertad civil.
Es interesante notar que la mujer, ya sea como discurso
(como sefialamos en los postulados anteriores)

0

como sujeto

creador, siempre ha estado presente en la literatura
puertorriquefia.

Sin embargo, el acceso que estas han ganado

al foro publico tiene que ser analizado cuidadosamente.
Un texto no define una ideologia transgresiva

y

militante por el simple hecho de ser escrito por una minoria.
Inclusive, en ocasiones el poder permite ciertos discursos
minoritarios

para dar la impresi6n de que se es un poder

inclusivo y tolerante.

Esta tesis puede ser respaldada por

el articulo de Sylvia Molloy "Dos proyectos de vida:
Cuadernos de infancia de Norah Lange y El archipielago

de

Victoria Ocampo":
Hay un yo literario femenino que el discurso
dominante preve y hasta cultiva. Es el yo lirico
que fija a la mujer, en la segunda mitad del siglo
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XIX Y la primera del XX, en el papel de poetisa. A
la mujer se le permite ese yo lirico porque se 10
juzga adecuado para la sUbjetividad ••.se acepta un
yo femenino pero se 10 limita; sera un yo efusivo y
convencionalmente efusivo (1986:178-179).
En acuerdo con la tesis de Molloy, desde las primeras
muestras literarias en nuestra Isla hemos reconocido la
inminencia de nombres femeninos que acompanan a las
generaciones literarias dominadas numericamente por hombres
en una especie de tolerancia del poder a sus discursos.

Sin

embargo, el poder toma la decisi6n de a quien le concede la
voz (a que clase social pertenece), cuales han de ser sus
recurs os expresivos

(en que genero literario se Ie ubica) y

en que momenta hist6rico debe aparecer su creaci6n.
A partir del 1832, se inauguran las voces liricas de
mujeres con la figura de Maria Bibiana Benitez siendo esta,
segun Josefina Rivera de Alvarez, illaprimera mujer que en
nuestro suelo compone versos.il Desde alIi, y a traves de
todo el siglo XIX, el tema femenino toma auge.

El debate

sobre sus derechos se intensifica y tanto las creadoras como
las revistas y peri6dicos dedicados a la mujer proliferan de
una manera significativa.
Entre las figuras sobresalientes

en esta etapa inicial

se destaca Alejandrina Benitez de Gautier, sobrina de Maria
Bibiana y madre del poeta Jose Gautier Benitez, quien
participa de la primera colecci6n

literaria del pais

publicada en 1843, el Aguinaldo puertorrigueno.

Junto a

ella, aparece la voz poetica y politica de Lola Rodriguez de
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Ti6, cuyo interesante acercamiento

a la poesia Ie permiti6

instalarse en el canon puertorriqueno
ejecutorias hayan sido politicamente

incluso cuando sus
desafiantes.

Siguiendo la ruta que abrieran con su presencia las
escritoras del siglo XIX y sustentadas por una situaci6n
hist6rica diferente frente a la cual sienten la necesidad de
reaccionar, aparecen dos movimientos

femeninos con agendas

disimiles pero con una meta en comun: rescatar a la mujer del
plano de inferioridad al que se Ie relegaba.
Como es de esperarse, el 1898, fecha en que ocurre el
cambio de soberania, trae consigo todo un reajuste de las
estructuras sociales existentes en el pais.

La sociedad en

general tiene que adaptar su forma de vida usual a la
reorganizaci6n

que propone el nuevo gobierno.

caso nos interesa, particularmente,
y su representaci6n,

En nuestro

la medida en que la mujer

tanto hist6rica como literariamente,

se

ve afectada por este nuevo orden de las cosas.
Segun Yamila Azize, en su libro

La mujer en la lucha,

con este cambio de gobierno la mujer cambia de estado con
respecto a su sociedad, 10 que despierta un cambio de actitud
frente a su propia persona, sus aspiraciones y su lugar
dentro de este tambien renovado mundo:
La invasi6n norteamericana impone trans formaciones
en la economia puertorriquena que alteran
radicalmente la posici6n y situaci6n de la mujer.
Como consecuencia surge un intenso movimiento
feminista en dos sectores socio-econ6micos
diferentes (1985:9).
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Inaugurando esta nueva era del cambio de soberania,
coexisten las luchas de dos sectores socio-economicos
distintos: las sufragistas encauzadas bajo el liderato de Ana
Roque de Duprey y las obreras quienes gozaron de la direccion
visionaria de Luisa Capetillo.
Antes de adentrarnos en el estudio de estas vertientes
es necesario plantearnos una serie de preguntas para asi
poder ubicar, entender y valorar la figura femenina en el
contexto del nuevo siglo: lQuienes son las clases dirigentes
al momenta de la llegada de los norteamericanos?,

lquienes

son los encargados de la elaboracion cultural y literaria?,
lcomo se sienten los ciudadanos ante la llegada del nuevo
regimen y de que manera se refleja su sentir en los textos
canonicos?

lQue representa para la sociedad el cambio en

las estructuras

socio-culturales

que trajo el nuevo regimen?

lComo se representa la figura femenina en medio de esta
inestabilidad historica?

1.3

Estrenando siglo: Los re-conguistados
Al momenta de la llegada de los norteamericanos

puertorriquenos

los

se hallaban recien estrenando su tan luchada

Carta Autonomica.

Los grupos que abogaban por la autonomia

se vieron divididos entre los que veian en la nacion
americana el respeto por la libertad y la oportunidad

de un

desarrollo economico, y los que se sintieron entrar a un
nuevo regimen colonial.

Estos primeros anos dejaron a ambos
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grupos a la expectativa de 10 que determinaria el nuevo orden
para la Isla.
Segun Fernando pic6, en su libro Historia general de
Puerto Rico, tanto unos como otros estaban,

0

a la espera de

una resoluci6n favorable por parte de los americanos para los
islenos,

0

dispersos y perturbados

ante el subito cambio.

Este estado animico de nuestras clases dirigentes puede
analizarse a la luz del estudio que Eugenio Fernandez Mendez
hace sobre la teoria antropo16gica

del conquistado en su

trabajo titulado Historia cultural de Puerto Rico.
Segun el autor, un pueblo conquistado atraviesa por tres
etapas en su proceso transculturativo:

la primera es una

etapa de contacto cuya reacci6n puede ser de oposici6n, de
desconcierto 0 de candida hospitalidad.
Siguiendo estas teorias, podemos deducir que el estado
animico de nuestros lideres a la llegada de los
norteamericanos

(al que aludiamos en el parrafo anterior)

responde a un primer momenta hist6rico cargado de ilusiones
el cual producia a la vez cordialidad y desconcierto.
Cordialidad para con el nuevo gobierno en abierta marcha de
espera por un cambio favorecedor y desconcierto

al ver que la

marcha de espera se prolongaba indefinidamente.
La segunda etapa es una de recesi6n en la cual el
individuo se encuentra en una total disponibilidad

para la

asimilaci6n; y la tercera, es una oposici6n de orientaci6n
nacionalista que reafirma los valores aut6ctonos.
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La historia puertorriquena
politicamente

nos confirma que como seres

conquistados respondemos, tanto en nuestra

creaci6n literaria como hist6rica, a estos presupuestos
antropo16gicos.
Durante las primeras tres decadas que siguen a ese
primer periodo de ajuste y respondiendo

a la segunda fase de

la trayectoria del conquistado que mencionara Fernandez,
nuestras clases dirigentes viven una confrontaci6n entre la
fuerte tendencia asimilatoria impuesta por los
norteamericanos
perdido.

y el impulso nacionalista por recobrar 10

De esta confrontaci6n

vigorosamente

se desarrollara,

y ubicandonos ya en el tercer momento, la etapa

que pretendia reafirmar los cimientos de nuestra cultura para
redefinir una personalidad puertorriquena

propia conocida

como la generaci6n del treinta y que estudiaremos

a fonda mas

adelante.
Hasta llegar a ella el panorama que se presenta es el de
lucha por alcanzar la producci6n simb61ica y cultural que
garantizara el poder de aquellos que la hayan construido.
Los re-conquistados

buscan en la literatura un nuevo espacio

de poder politico.

1.3.1

Los que escriben la cultura
En medio de ese cruce de sensaciones que experimentaba

el re-conquistado

puertorriqueno

e institucionalizarse
nacional:

es que comienzan a gestarse

las ideas definitorias de la literatura
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En ese campo de luchas se institucionaliza la
literatura puertorriquefia que prolifera denunciando
la crisis de la nacionalidad y proyectandose como
un dep6sito de valores culturales, capital
simb61ico que nutre las posiciones de la clase
sefiorial en su busqueda de un cons en so nacional
contra el aparato politico y econ6mico del nuevo
imperio (RamOS 1992:14).
Son los intelectuales los que tendran a su cargo, bajo
la soberania americana, tanto el quehacer cultural como la
admistraci6n gubernamental del pais:
La escritura era un medio exclusivo de
intelectuales de formaci6n universitaria que
generalmente ocupaban cargos en la administraci6n
de las instituciones basicas de la sociedad.
Los intelectuales, poetas y abogados cumplian al
menos una doble funci6n. Por un lado administraban
la cultura escrita (hasta cierto punto las leyes.)
Por otro, esos intelectuales asumieron la tarea de
elaborar un discurso nacionalista que contibuy6 a
legitimar la lucha de la clase sefiorial desplazada
contra el nuevo poder extranjero (Ramos 1992:14).
Hasta ese entonces "en Puerto Rico la escritura, y sobre
todo la literatura habia sido patrimonio exclusivo de
intelectuales de las clases dirigentes."(Ramos

1992:14)

Debido a que en la epoca el nivel de analfabetismo

en la Isla

era de un 77%, segun Julio Ramos en su estudio de 1992 AIDor y
anarguia, la escritura era un mecanisme que determinaba por
si solo el control

0

la subordinaci6n

social.

Es decir, los

intelectuales criollos, poseedores del poder de la escritura,
administraban a una vez la construcci6n

literaria de una
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identidad nacional y los organismos politicos que dirigian la
vida publica.

Son estas mismas clases dirigentes, las que

luego del 1898, fijaran 1iteraria e ideo16gicamente e1 poder
politico que les arrebataba pau1atinamente

el nuevo gobierno

al 1imitarlos a ser simples intermediarios.

1.3.2

Luisa Capetillo y la inscripci6n de las minorias en e1

discurso dominante
Frente a esa clase 1etrada, que organizaba la historia,
la cultura y la politica del pais, surgen los discursos de
otros sectores que reclamaban su derecho a ser parte de esa
producci6n simb61ica.
Ya existentes desde 1870, los movimientos obreros se
organizan amparados en 1a Carta de Derechos que enrnienda la
Constituci6n de los Estados Unidos.

Estas organizaciones,

debido a la cantidad de trabajadores que albergaban en sus
filas, tienen fuerza de negociaci6n suficiente para luchar
por los derechos y la representaci6n de toda una nueva c1ase
emergente.
El sector obrero puertorriqueno debido a la implantaci6n
de nuevas industrias, el cambio de moneda, la necesidad de
mayor cantidad de mano de obra, se via enriquecido por miles
de mujeres que fueron sustraidas del ambito domestico y
llevadas a la fuerza laboral.

Su llegada a este nuevo

espacio trae consigo una serie de problemas y un
replanteamiento de la posici6n de la mujer en la sociedad.
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primeramente,

su traslado del ambito privado al publico

rompia con los papeles que le eran tradicionalmente

asignados

y con la idea romantica del siglo XIX de la mujer como angel
del hogar y agente estabilizador

de la familia.

En segundo

termino, sus contrapartes masculinos, los obreros, sintieron
cierta inconformidad con su presencia.

Esta inconformidad se

debia a que en ocasiones las obreras amenazaban el exito de
sus procesos huelgarios al ser utilizadas por las industrias
como rompehuelgas y mana de obra barata.
Ante esta situaci6n de rechazo, "las mujeres optaron por
fundar asociaciones exclusivamente

femeninas que lucharon por

mejorar sus condiciones de trabajo y asi poder obtener una
mayor participaci6n

en la vida social y politica de sus

paises" (Azize 1987:14).
Una de las lideres mas import antes de este movimiento es
la arecibena Luisa Capetillo, mejor conocida, gracias a las
manipulaciones

de la historia oficial, por haber sido la

primera mujer en llevar pantalones en pUblico.
Su trabajo intelectual comenz6 siendo lectora en una
fabrica de cigarros en Arecibo.

La instituci6n de la lectura

en las fabric as permitia el acceso a los analfabetos a las
ideas universales existentes en la epoca.
conocidas y manejadas continuamente

Estas ideas eran

en los discursos escritos

por las clases de intelectuales dirigentes, pero alienaban al
77% de la poblaci6n que no sabia leer ni escribir.
La practica de la lectura tenia un caracter
eminentemente

politico y en infinidad de ocasiones fue
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prohibida por los fabricantes, ya que estos reconocian el
peligro de allegar a la masa los discursos de avanzada
reinantes en el resto del mundo.
Luisa como lectora, a la vez que enriquecia su formaci6n
academica basada principalmente en sus lecturas informales y
su curiosidad intelectual, "tenia que operar como traductora
o intermediaria entre la cultura escrita y el destinatario de
formaci6n oral." (Ramos 1992:32)

Luisa, junto a otros

lectores, obr6 como puente entre el discuso escrito dominado
por el intelectual dirigente (que como discutiamos
anteriormente representaba poder por si solo), yel
analfabeto desposeido de ese poder.
Segun Julio Ramos, Luisa y el sector obrero a traves de
la oralidad y la apropiaci6n estrategica del discurso
escrito, labraron un nuevo texto contestatario que pretendia
representar a las clases marginadas y excluidas de la
elaboraci6n cultural:
Huelgas, manifestaciones, veladas literarias y la
proliferaci6n de escritos obreros en peri6dicos,
tribunas, obras teatrales, panfletos, y consignas
registraban la emergencia de una cultura
contestataria que combatia por abrirse un lugar y
asi redefinir los limites del territorio
severamente exclusivo de las instituciones
politicas y culturales del pais (Ramos 1992:13).
Uno de los medios mas efectivos usado por estas clases
marginadas fue la tribuna.

A traves de esta el lider obrero

llevaba un discurso vivo a las masas de trabajadores y una
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validaci6n de la palabra frente al escrito; de la verdad y la
intuici6n frente a la educaci6n formal y la academia.
Escalar la tribuna, en mas de un sentido: en
efecto, el intelectual bajo sube al espacio
reservado de la tribuna, pero a la vez entra
violando los cercos exclusivos de la publicidad
letrada (RamOS 1992:35).
Es interesante para nuestro estudio, el recalcar que las
brechas que abre el sector obrero debilitan la supremacia que
gozaba el sector intelectual.

Los obreros desplazan a los

intelectuales como unicos constructores de la cultura y la
historia oficial (por el hecho de ser el sector poseedor de
la escritura) al validar otros medios de expresi6n.
La mujer, al sentirse poseedora de intuici6n y de ideas
plasmables en palabra oral, se siente capaz, como el obrero
de escalar tambien al orden simb61ico.
Capetillo y sus camaradas irrumpieron en uno de los
recintos mas celosamente protegidos del poder: la
producci6n simb61ica y cultural, territorio donde
el poder produce las ficciones de su ley, las
normas de su sociabilidad (Ramos 1992:16).
Luisa, siguiendo las mismas estrategias utilizadas
siglos antes por la monja mexicana Sor Juana Ines de la Cruz,
se apropia del discurso amparandose solamente en su vocaci6n
e iniciativa como suficiente diploma para inscribirse y
escribir la historia:
Yo hablo con perfecta comprensi6n de 10 que digo,
con una profunda intuici6n que me orienta; pero
nada he podido estudiar de acuerdo con los
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preceptos de los colegios, catedras 0 aulas de
ensefianza superior ••• Hoy me presento como
propagandista, periodista y escritora, sin mas
autorizaci6n que mi propia vocaci6n e iniciativa
(Ramos 1992:18).
Al analizar la producci6n literaria de Luisa Capetillo,
espacio en el que irrumpe insistentemente

la oralidad', es

interesante sefialar que distinto a 10 que ocurre en gran
parte de nuestra literatura nacional, se evita la definicion
de nuestra identidad politica.

Los intelectuales, en su

mayoria hombres de clase acomodada, no tenian otra urgencia
social que no fuera la definicion nacional.

Sin embargo

Luisa, mas encarada a la realidad social existente en la isla
y habiendo sufrido como minoria los desmanes de una sociedad
intolerante, prefiere dedicarse a los problemas inmediatos
que aquejan al ciudadano comun y que habian sido desatendidos
por las clases en el poder.
Ante la pregunta por la identidad, la escritura
menor desliza la mirada aguda e iluminadora hacia
las contradicciones, hacia las problematicas
locales que constituian las zonas invisibles de la
puertorriquefiidad; zonas desp1azadas y aplastadas
por la prioridad otorgada a la cuesti6n de la
identidad nacional (Ramos 1992:50).
Luisa Capetillo logr6 validar para la mujer,
especialmente

la obrera de escasos recursos, tanto con sus

, Ver Julio Ramos, en la pagina 44 en donde comenta sobre el
estilo literario de Luisa Capetillo.
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actos como con su voz y sus textos, zonas antes excluidas por
el dominio del discurso escrito y la educaci6n formal.
Su anarquismo cuestionador de todo orden impositivo la
llev6 a tronar contra la Iglesia, que acorralaba a la mujer
en las figuras de Eva y Maria' y contra todas las normas
sociales y politicas que limitaran al individuo.

Sin

embargo, la historia oficial se encarg6 de silenciar su
discurso transgresivo al limitar su difusi6n al recuerdo de
haber sido la primera en llevar pantalones.

Gracias a la

historiografia moderna hemos podido recuperar una voz que
desde la tribuna nos dej6 un discurso de innegable validez

1.3.3

Ana Rogue de Duprey: el voto femenino y la fuerza de

la clase
La mujer, luego de haberse validado como obrera y
revolucionaria

fue incorporada por los obreros a su discurso

libertario socialista.

Comenzaron a llamarle camarada y

reconocieron su derecho politico incluyendo en su plataforma
de partido la busqueda del voto universal.
Sin embargo, el apoyo

0

el rechazo que varios sectores

masculinos ofrecieron a las luchas feministas respondia
mayormente a los intereses politicos de estos grupos mas que

'Ver el articulo "De la polilla a la virtud: visi6n sobre la
mujer de la Iglesia jerarquica en Puerto Rico" de Maria F.
de Barce16 Miller en el libro de Yamila Azize La mujer en
Puerto Rico antes citado.
'
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a una actitud desinteresada de igualarse politicamente a su
contraparte.
Las luchas por alcanzar el voto femenino surgen
primeramente dentro de la clase obrera, quienes creian que
una mayor representaci6n politica seria fundamental en la
obtenci6n de derechos que los libraran de los desmanes
cometidos por los patronos.

Mas adelante, las mujeres

profesionales y de clase acomodada, amparadas en el
movimiento sufragista mundial, tambien comienzan a
organizarse para denunciar el que se les relegara a ser
ciudadanos de segunda categoria.
Lo que en apariencia era un discurso femenino tras el
derecho al voto revierte en una lucha de clases y de poder
politico.

El voto femenino sera una pieza a jugarse

estrategicamente.
El Partido socialista, que representaba al sector
obrero, ya desde su fundaci6n en 1915 incluye en su
plataforma de partido el sufragio universal.

La consecuci6n

del sufragio universal representaria la movilizaci6n politica
de 300,000 mujeres, cantidad que podria afectar
significativamente

el resultado de una elecci6n.

Tanto los

obreros como los sectores dirigentes reconocian el poder
politico de esta medida.

Por tal raz6n, mientras las clases

dirigentes vetaban continuamente

los proyectos presentados,

los obreros promovian el sUfragio universal como parte
fundamental de su agenda:

32

En el sector obrero la participaci6n con junta de
hombres y mujeres era vital en la lucha por los
derechos de la mujer porque esto constituia un paso
mas en la lucha por la emancipaci6n de la clase
obrera (Azize 1985: 105).
La concesi6n del voto favorecia "mas que a ninglin
otro al Partido Socialista porque serian las
mujeres del pueblo las que estarian mas dispuestas
y prontas a ejecutar ese derecho" (Azize 1985: 130).
Ana Roque de Duprey, tambien reconoci6 los juegos de
poder existentes tras el derecho al voto y aunque sus
postulados, vistos desde nuestra perspectiva hist6rica nos
parezcan desatinados, en su momenta 10gr6 adelantar una causa
femenina determinada.
Nacida en Aguadilla en 1853, y proveniente de la clase
comerciante,

tuvo la oportunidad de tener acceso a los libros

y de recibir el apoyo intelectual

de su padre y de su abuela

quien habia sido profesora por treinta arros. Tuvo siempre
una honda preocupaci6n por la educaci6n de la mujer y luch6
por la representaci6n
politicamente

de esta tanto academic a como

hablando.

Funda, entre otros, el peri6dico La

mujer, que fue el primero dirigido por una femina y comienza
desde principios de siglo su lucha por el sufragio femenino.
Ana pertenece a 10 que Norma Valle, en su articulo "La
organizaci6n

de las mujeres en Puerto Rico," llama la

vertiente reformista del feminismo:
vertiente que busca la extensi6n de los derechos
legales de la mujer por medio de las reformas al
sistema vigente y que representa mas bien a mujeres
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de clase media que se integran a la fuerza laboral
como maestras, secretarias, contables y oficinistas
(1977:10).
Ana representaba un sector econ6mico especifico de la
sociedad, diferenciado del grupo de las trabajadoras
reclamos que respondian a esa especificidad.

y con

Es por ello,

que en el momenta en que Ana reconoce que la lucha por el
voto era una lucha de clases y no de sexos ataca abiertamente
el problema y toma partido en una medida controversial

pero

efectiva para sus prop6sitos:
si temen a que las clases analfabetas tomen fuerza
politica concediendo el voto a la mujer, las
soluci6n era restringir el voto a las clases
alfabetas (Azize 1985:103).
Las luchas sUfragistas de esta vertiente obtienen el
voto restringido en 1929, 1uego de anos de debates en contra
de los legisladores,
conservadoras

la Iglesia y de otras mujeres

que organizaron a traves de toda la Isla grupos

anti-feministas y anti-sufragistas.
El sector obrero no cesa en su lucha hasta conseguir el
sUfragio universal en 1935.

Sin embargo, las esperanzas que

se cifraban en que el voto femenino fuera el paso a una
transformaci6n

social se vieron tronchadas.

Segun las

conclusiones del estudio de la Dra. Azize:
la implantaci6n de nuevas leyes, como el voto,
acceso al poder politico no garantiza la

0

transformaci6n de la sociedad hacia un orden mas
justo para la mujer y el hombre (1985:166).

el
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Muchas mujeres utilizaron el voto y sus posiciones de
poder respondiendo

a intereses de clase y no a la busqueda de

derechos para todas las feminas por igual.

Un ejemplo

comunmente citado es el caso de la primera mujer que ocupa un
escano legislativo, Maria Luisa Arcelay.

Esta, por ser

propietaria de talleres de aguja, vot6 en contra de varios
proyectos que mejoraban las condiciones de trabajo de las
obreras ya que estos afectaban directamente

sus ganancias.

En medio de este marco hist6rico en el cual coexisten
cambios de soberania, luchas de poder y revueltas feministas,
la poesia, con sus mUltiples c6digos, se ofrece al servicio
de quien la requiera.

1.4

GQue genero es la poesia?
La poesia, como genero literario, ha despertado

diferentes anal isis criticos que intentan explicar por que ha
sido privilegiada por uno u otro sexo.

Simultaneamente,

le relaciona con la mujer, al considerarsele

se

subjetiva e

intimista y con el hombre, porque preserva la tradici6n
romantic a del vate

0

semi-dios y discute temas filos6ficos y

trascendentales.
Aurea Maria Sotomayor, en su trabajo titulado De lengua,
raz6n y cuerpo, alude al dilema antes expuesto basandose en
la diferencia que existe en la tradici6n literaria
anglosajona y la hispanoamericana.

La autora, citando a

virginia Woolf, expone el anverso del fen6meno
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hispanoamericano;

en la literatura inglesa la mujer se

identifica mayormente con la narrativa:
la ficci6n esta mas pr6xima a la mujer que la
poesia porque se trata de una forma menos
concentrada de arte que aborda cuestiones de
naturaleza menos trascendental ...es producto de su
particular esfera de acci6n y de su peculiar
educaci6n que inclinaba a la mujer a utilizar la
observaci6n y el analisis del caracter mas que las
sutilezas del pensamiento poetico (1987:16).
Frente a esta tradici6n femenina anglosajona vinculada
con la narraci6n observamos que Hispanoamerica

"es un

continente de poetisas" (1987:17).
Sotomayor no abandona el tema al senalar las diferencias
entre una y otra tradici6n sino que presenta una lista de
posibles razones para que se hayan desarrollado de esta
manera particular.
En el caso de Hispanoamerica
que prestigi6 econ6micamente

surge un "boom" literario

a la narrativa.

Esto, junto a

la creencia editorial de que la poesia no se vende y que es
material de lectura s610 de elites y de la afirmaci6n de que
la producci6n y el consumo de la poesia 10 sustenta la
marginalidad,

crea una actitud de desplazo.

Se relega este

genero a un plano de inferioridad relacionado comunmente con
la creaci6n femenina.
En la tradici6n literaria puertorriquena,
especificamente

hablando de la producci6n femenina, y como

sen ala Ivette L6pez Jimenez en su articulo "papeles de
pandora: devastaci6n y ruptura," mayoritariamente

se cultiva
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la poesia.

En una interpetaci6n

a esta tendencia Juan Gelpi,

en su libro Literatura y paternalismo

en Puerto Rico, explica

por que el canon islefio Ie ha asignado a la mujer el genero
de la poesia lirica:
la poetica y la cuentistica pueden lindar con 10
"fragmentario" y 10 "efusivo" y se relegan a un
espacio inferior de la jerarquia ••. S610 el genero
totalizante de la novela puede "sanar" de manera
eficaz la herida del colonialismo (1993:11).
sin embargo, cabe sefialar que aunque se haya
privilegiado

la narrativa jamas se ha descartado la poesia de

la producci6n literaria masculina.

Aun mas alIa, la poesia

ha sido un organismo tan politicamente
cualquier otro genero narrativo.

combativo como

El fen6meno que ha sucedido

en Puerto Rico no es la parcelaci6n de generos literarios
dependiendo del sexo sino del acceso al poder.
Recordando el tercer punto de la tesis de Sotomayor, el
margen es el elemento sustentador de la poesia.
puertorriquefios, politicamente

Tanto los

subyugados (ya sean clases

dirigentes al sentirse colonizados 0 enemigos de esas clases
dirigentes), como las puertorriquefias, en su condici6n
doblemente minoritaria,

se han apropiado estrategicamente

de

las infinitas posibilidades de este genero.
Ahora bien, la critica, en su funci6n reguladora del
canon, ha opt ado ante esta orientaci6n
producci6n poetica en dos facciones:
el parnaso femenino."

a dividir la

"el parnaso masculino y
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Uno de los estudios mas import antes que se ha hecho
sobre nuestro quehacer literario es el Diccionario de
literatura puertorriguena de Josefina Rivera de Alvarez.

En

el podemos observar esta clasificaci6n que, segun Molloy,
surge despues del modernismo y que "suele agrupar a las
poetas de un modo ahist6rico y artificial en la categoria
"poesia femenina" (1986:178-179).
Especificamente

al referirse a la generaci6n del

treinta, la ant610ga agrupa en diferentes apartados la labor
hecha por poet as y poetisas entroncando a cada uno en una
tradici6n determinada a base del genero sexual.

Ademas, al

describir la creaci6n poetica de los antologados, esta se
orienta hacia la perfecci6n formal, el academicismo y la
combatividad,

al referirse a la poesia masculina y hacia la

delicadeza, la musicalidad y la intimidad cuando la que
escribe es una mujer:
Pales- Brega con soltura de artifice experto y
sentido de 10 lirico esencial con los diversos
recurs os de su hacer:efectos onomatopeyicos,
aliteraciones, anaforas, adjetivaciones de conciso
vigor, imaginistica densa, sugerencias sensoriales
e intelectuales (Rivera de Alvarez 1985:446).
Manrique Cabrera- Dicha obra, encuadrada dentro de
las normas esteticas que desarrollara la
vanguardia, ya impresas en la alta poesia
hispanica, sometida al inf1ujo del neopopularismo a
10 Garcia Lorca, Alberti etc. (Rivera de Alvarez
1985:451).
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Clara Lair- Canta esta escritora al amor con
delicada ternura y vigorosa emoci6n a la par.
Llorens la dec lara alma gemela de Alfonsina Storni
por la mezcla de mente y sensibilidad •••(Rivera de
Alvarez 1985:460).
Carmen Alicia Cadilla- Encierra la esencia de 10
breve y 10 bello ••• dichos en tone de intimidad.
Se situa esta autora ante la maravilla que Ie
parece ser la vida en actitud de mistica e ingenua
contemplaci6n (Rivera de Alvarez 1985:463).
Estas dos lineas paralelas atraviesan la literatura
puertorriquena

aislando del canon gran parte de la creaci6n

femenina pero al mismo tiempo permitiendo una presencia y una
creaci6n poetica abundante por considerarsele

inofensiva.

La construcci6n de la mujer en las primeras tres

1.4.1

decadas de poesia puertorriguena

(siglo XX): Lola, Llorens,

Pales y Julia
Como senalaramos anteriormente,
tema

0

la mujer, ya sea como

como sujeto creador, ha estado presente en nuestra

literatura desde el momento mismo de sus comienzos.
El tone romantico de la mayoria del discurso isleno,
debido a nuestro continuo proceso de redefinici6n

pOlitica,

ha privilegiado el uso ernblematico de la mujer como agente
viabilizador de la nacionalidad.

Esta metaforizaci6n

mujer ha tenido variadas manifestaciones
anos (sirnbolo de universalismo

de la

con el pasar de los

y libertad en el siglo XIX y

sirnbolo de 10 patrio y de la propiedad perdida en el siglo
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XX) perc siempre ha servido de elemento de cohesi6n entre los
intelectuales del pais.
En cuanto a la mujer como sujeto creador, tanto las
estrategias utilizadas por estas como la divisi6n de espacios
creativos que ha fomentado la critica, han permitido una
producci6n literaria constante a la cual podemos acudir.

La

historiografia y las nuevas teorias literarias intentan
reinsertar esta literatura "menor" al corpus total de la
literatura puertorriquena.
En este apart ado pretendemos revisar la construcci6n de
la figura femenina en la poesia de cuatro autores, cada uno
representativo de un momenta hist6rico-literario

particular

en las primeras tres decadas del siglo XX: Lola Rodriguez de
Ti6, Luis Llorens Torres, Luis Pales Matos y Julia de Burgos.

1 .4 .1•1

Lola

La sangermena Lola Rodriguez de Ti6 (1843-1924)
atestigua las luchas contra el regimen espanol y el cambio de
soberania que nos trajo un nuevo regimen.

Su voz se preocupa

tanto por el desarrollo cultural y literario de la Isla como
por su independencia politica.

Su militante patriotismo se

demuestra continuamente en sus actos, al haber participado en
campanas politicas en contra del regimen espanol, que la
llevaron al exilio.
Esta militancia se ref1eja tambien en parte de su
creaci6n poetica, especialmente

en Mi libro de Cuba (1893) y
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en la letra revolucionaria del himno de Puerto Rico nacida de
las tertulias que la autora auspiciaba en su casa.
La critica Maria Teresa Babin hace un sefialamiento
import ante sobre el significado de esta mujer dentro de la
producci6n litararia finisecular:
en el primer momento creador de importancia en la
literatura puertorriquefia, Lola Rodriguez de Ti6 es
la unica mujer que se destaca (1968:XXX).
Lola es un nombre solitario en la poesia escrita por
mujeres a finales de siglo XIX y principios del XX que logra
crearse un espacio en la literatura de la epoca.

Tras el

estudio de su poesia es interesante destacar la presencia de
ciertas estrategias discursivas que indiscutiblemente
facilitaron su acceso al canon.
Su primer libro, Mis cantares (1876), abre con dos
discursos en prosa: una dedicatoria escrita por la autora y
un pr61ogo escrito por su marido.

La dedicatoria se enmarca

en la ret6rica de la humildad minimizando en ocasiones la
calidad y la validez de su obra:
Nunca crei que mis pobres cantares nacidos
espontaneamente en mi alma mereciesen los honores
de la publicaci6n; nunca me imagine que esos
modestisimos juguetes de mi actividad ociosa,
fuesen a llenar las paginas de un libro; ••.
(1968:5).

Recordemos que en un momenta hist6rico donde la
literatura era el medio para la difusi6n de ideas y la
discusi6n de postulados creadores de nacionalidad

la autora
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califica su poesia de "juguete de su actividad ociosa" 10 que
automaticamente

libera al texto de una consciente intenci6n

trangresiva.
El segundo discurso en pros a es un pr610go escrito por
su marido, el tambien intelectual y revolucionario Bonocio
Ti6.

Este comienza explorando la situaci6n de orfandad

literaria que atraviesa la Isla y levanta su cuestionamiento
sobre el por que de esta situaci6n de abandono.

Al presentar

el libro de su esposa el autor, consciente 0
inconscientemente,

sigue la linea de Lola en su dedicatoria y

trata de "inofensivizar" su trabajo:
Los cantares de Lola es el primer libro de poesias,
que sepamos, se hayan pUblicado en Puerto Rico
escudado con el nombre de una dama; debesele pues,
esta primera manifestaci6n, que aunque
insignificante por el merito literario que pueda
encerrar, obedece sin embargo al deseo de ofrecer
algo a su patria (1968:14).
Estos recursos, unidos a la constante identificaci6n

de

su inspiraci6n poetica como un influjo natural mediante la
cual verbaliza sus sentimientos y su contemplaci6n

de la

naturaleza, permiten la primicia hist6rica de su obra.
Ademas, el hecho de que su propio esposo escribiera el
pr6logo (del primer libro de poesias escrito por una mujer)
era una carta de presentaci6n que avalaba su presencia dentro
de un reducido circulo.
En cuanto a su poesia s610 revisaremos una redondilla
que recoge el caracter disfrazado tras las estrategias.

El
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grueso de Mis cantares se concentra en unas 170 redondillas
de diversos temas en su mayoria dedicadas al amor y la
naturaleza.

Sin embargo, nos llama la atenci6n la 160, que

aislada de la tematica de las anteriores
encierra un cuestionamiento

0

posteriores,

de la situaci6n por la que

atravesaba la mujer en la epoca:
Sin libertad no hay amor,
Sin derecho no hay deber:
lC6mo pues se las entiende

Para vivir la mujer? (1968:54)
Lola Rodriguez de Ti6 aprovech6 los medios a su alcance
para publicar.

Su presencia es definitiva en nuestra

historia literaria por ser precursora, por filtrar en sus
textos ideales politicos que defendieran tanto la
independencia

de la Isla como la posibilidad creativa de la

mujer.

Llorens

1.4.1.2

En esos primeros afios del siglo XX que suceden a Lola,
la presencia de la mujer en la poesia como sujeto creador es
casi inexistente.

Los principales estudios sobre el

Modernismo en la Isla (Masdeu, Ramos Mimoso, Rivera de
Alvarez) apenas han recopilado algunos nombres de
colaboradoras

de la epoca.

Sin embargo, vale la pena

detenernos a examinar su presencia como meta fora de la pat ria
en la poesia criollista del poeta nacional Luis Llorens
Torres.

43

Las primeras decadas del nuevo siglo recogen, como
declamos anteriormente,
polltica,

el sentimiento de indefinici6n

la inestabilidad producida por el nuevo orden y la

lucha por mantener una conciencia nacional en medio de un
programa imperialista que persegula la asimilaci6n.

Durante

esos anos, los escritores se afianzan en sus ralces hispanas
hermanandose

a un movimiento revolucionariamente

hispanoamericano

llamado Modernismo.

La mayorla de los

crlticos de este movimiento en la Isla concuerdan en que la
vertiente criollista, mediante la cual se despierta una
conciencia puertorriquena,

y el entusiasmo par la propia

cultura son los rasgos definidores de este momenta literario.
A traves de esta vertiente de la literatura modernista
puertorriquena,

los intelectuales pretend ian preservar una

cultura nacional que politicamente

se les escapaba:

la palabra impugnadora y reinvindicadora de una
cultura, el ataque, a nivel literario, de uno de
los aspectos del imperialismo, 0, para decirlo de
otro modo, la defensa de los slmbolos de 10 que
para ellos constituia la ucultura nacionalu (DiazQuinones 1986:30).
Luis Llorens Torres fue el maximo exponente de esta
tendencia literaria.

Margot Arce, en su artlculo uLa

realidad puertorriquena

en la poesia de Llorens Torresu

comenta que umuy pocos poetas han contribuido
la formaci6n de una conciencia nacional.u
encuentra a traves de la construcci6n

tanto como el a

(1986:21)

Llorens,

edenica del mundo

campesino, una via para recuperar, al menos literariamente,
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el mundo perdido que el nuevo orden capitalista Ie
arrebataba.

Es el poeta can conciencia de interlocutor que,

a traves de su apropiaci6n de la decima y de la sensibilidad
criolla logra rebasar, como nos dice Diaz Quifiones, su clase
social y su generaci6n.
La poesia de Llorens nos interesa par su construcci6n
del sujeto femenino.

Su recreaci6n del mundo jibaro es una

patriarcal, en que la mujer se despersonaliza

y se ve

simplemente como otro componente del espacio que circunda al
hombre.

Maria M. Sola, en su articulo "Angel, arpia, animal

fiero y tierno: mujer, sociedad y literatura en Puerto Rico"
del libra La mujer en la lucha, analiza uno de los puntas
cubanos mas difundidos del poeta:
Can la hija del viejo Pancho
las lluvias son placenteras;
porque al caer las goteras
ella se acuesta conmigo
y me echa encima el abrigo
de su seno y sus caderas (1986:84)
Sefiala la doctora Sola en su articulo antes mencionado:
El personaje describe un ejercicio de practica
comun, residua feudal que garantiza al
terrateniente el usa de las mujeres de la familia
de sus agregados. A la mujer can quien copula no
se Ie asigna siquiera nombre personal (1987:212).
La mujer de sus versos criollos no es individualizada
par un nombre propio, como bien sefiala Sola, ya que 10
femenino es un medio para representar

10 nacional.
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Inclusive,

a esta no se Ie reconoce por la voz sino por un

olor, un gesto,

0

un acto que la deshumanizan

diluyendola en

el paisaje.
De "La hija del viejo pancho":
entonces viene a mi hamaca
un olor como de selva
que no se si esta en la yerba
o en las crines de las jacas
o en las ubres de las vacas
o en el estiercol del rancho:
todo tiene un hondo y ancho
olor a felicidad:
y ese olor quien me 10 da
es la hija del viejo Pancho

De "campesina criolla":
Mi campesina

iquien pudiera

seguir tus pasos, como un perro,
cuando vas a la sementera
o cuando bajas por el cerro
brincando como una ternera! (1986:98)
El poeta de Collores escribe sobre el cuerpo de la mujer
los cimientos de un nuevo estado nacional.

Como nos dice

Iris Zavala:
es decir, el cuerpo ha proyectado hist6ricamente,
identidades, naciones 0 sujetos nacionales; la
multitud de metaforas sobre el cuerpo que se han
empleado para estrechar los lazos entre cuerpo
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sexuado y cuesti6n nacional

0

concepto de patria

(1993:37).
En la poesia criollista de Llorens 10 femenino, al ser
tradicionalmente

visto como posesi6n valiosa y eje en el que

se sustenta el estado patriarcal, metaforiza perfectamente su
reclamo politico-cultural

1.4.1.3

frente al coloniaje.

Pales

Durante la decada del 20, coexisten las ultimas
manifestaciones

del Modernismo con la inquietud renovadora de

nuevas tendencias poeticas.

La libertad creadora y las

infinitas posibilidades literarias de los movimientos de
vanguardia cautivan la atenci6n de muchos poetas islefios.
Estos se agrupaban en diversos u-ismos" y proclamaban sus
acercamientos

a la poesia, y en ocasiones, hasta el c6digo

particular de vestir y de actuar de sus miembros.
Estos grupos se componian en su gran mayoria de hombres'
e incluian en su agenda literaria el rechazo a la
versificaci6n afeminada:
Euforismo- proponian un verso espontaneo, aspero y
rudo pero sincero. 5e declaraban en contra del
recuerdo, de la mujer, del sentimentalismo de las
delicadezas poeticas del amor (Rivera de Alvarez
1985:418).

En el pr6ximo capitulo revisaremos las generaciones
literarias y el paternalismo en Puerto Rico siguiendo los
estudios de Juan Gelpi.
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Noismo- contra la literatura zonza de gimoteos
esteriles; contra el verso afeminado •.• (Rivera de
Alvarez 1985:422).
Durante estos anos de renovaci6n y experimentaci6n
literaria surge la figura de Luis Pales Matos quien, como nos
dice Angel Valbuena Prat', sigui6 los senderos abiertos por el
Modernismo y Llorens en la busqueda de 10 nacional a traves
de temas locales.
Antes de la publicaci6n de su libro Tuntun de rasa y
griferia de 1937 y tan temprano como 1926, Pales "estrena una
concepci6n poetica que constituye la primera respuesta a la
busqueda de la especificidad caribena"(1994:39).
expresi6n de vanguardia (por la experimentaci6n

Esta
formal, la

incorporaci6n de palabras africanas y los juegos ritmicos)
fue objeto de la critica de aquellos que si se identificaban
con el jibaro blanco de Llorens pero que rechazaban cualquier
vinculo con la "negritud.'"
Al igual que Llorens con el jibaro, Pales encuentra en
los elementos afro-antillanos una expresi6n puertorriquena y
caribena capaz de desafiar al imperialismo cultural.
Son similares los acercamientos de ambos poetas al
sujeto femenino ya que la mujer, en los poemas negroides de

, El autor escribe el pr610go a la primera edici6n de Tuntun
de rasa y griferia del 1937. Ver la nueva edici6n de este
libro de Mercedes L6pez Baralt, Rio Piedras: universidad de
Puerto Rico, 1994. pagina 81
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Pales, tambien es vista como agente que viabiliza el discurso
patri6tico-libertario.
Uno de los poemas mas interesantes
representaci6n
MUlata-antilla.

sobre la

femenina en Tuntun de rasa y griferia, es
Partiendo del titulo, vemos que el autor, en

un juego de palabras, funde a la antilla mulata con la mujer
mulata:
He aqui en su verde traje la guanabana
con sus finas y blandas pantaletas
de muselina; he aqui el caimito
con su leche infantil; he aqui la pina
con su corona de soprano .•. Todos
los frutos ioh mulata! tu me brindas,
en la clara bahia de tu cuerpo
por los soles del tr6pico brunida (1994:194).

Pales contempla extasiado la fusi6n mujer-patria

desde

su perspectiva masculina y a la vez dirige su poema a un
publico de 1ectores masculinos que compartan su delectaci6n.
El poeta sostiene su creaci6n sobre unos val ores homosociales
y

piensa en un auditorio que lee e interpret a como hombre.
Este fen6meno puede explicarse

gracias a la teoria

feminista propuesta por Iris Zavala, que examina c6mo la
mujer, desde el libro de Jeremias, se ha visto como upalabra

, Ver la cita de De Diego Padr6 sobre el negroidismo
en Baralt, pagina 21.

de Pales
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de las palabras", y discurso con el que se sellan pactos y se
fundan naciones.
El elemento er6tico, que segun Sola es indice de cambio
en Llorens y Pales con respecto a la literatura anterior,
(1987:213) es un recurso que transgrede las "imposiciones
(realidades y sus representaciones)

hegem6nicas.u

Como parte de la corriente vanguardista,

(1993: 36)

Pales libera el

lenguaje poetico de las reglas de comportamiento

del discurso

oficial del sexo y a la vez fusiona la pasi6n politica con la
pasi6n er6tica.
Otro poema fundamental de Pales es Majestad negra.
poema recoge la escena de la reina africana Tembandumba

Este
de la

Quimbamba paseandose entre dos filas de negros que la aclaman
a son de tambores.

El cuerpo de la negra se ve reducido,

ante los ojos del Pales espectador, al movimiento ritmico de
las caderas que es simultaneamente

espacio del deseo y de la

productividad'.
Culipandeando

la Reina avanza,

Y de su inmensa grupa resbalan
meneos cachondos que el gongo cuaja
en rios de azucar y de melaza.
Prieto trapiche de sensual zafra,
el caderamen, masa con masa,

, Tradicionalmente se relaciona a la mujer y a la naClon por
su facultad de producir hijos y frutos y por ser elementos
del deseo y la posesi6n masculina.
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exprime ritmos, suda que sangra
y la molienda culmina en danza (1994:114-115).

Segun la edici6n de Mercedes L6pez Baralt, Tembandumba,
figura en las leyendas africanas "como una amazona que hizo
asesinar a su hijo, prepar6 con su sangre un ungliento
frotandose

con e1 e1 cuerpo para infundir1e valor a sus

guerreros"

(1994:224-225).

Pales se apropia de los mitos

africanos para construir la urgencia de una patria que clama
por la combatividad

de sus hijos.

El discurso er6tico, la apreciaci6n subjetiva del otro y
la pasi6n de los versos negros de Pales nos orientan hacia 1a
lirica neorromantica,

que surge dentro de 1a generaci6n del

treinta, y que dara cabida a 1a expresi6n femenina,
especia1mente

1.4.1.4

la voz hecha de presentes de Julia de Burgos.

Julia

Los anos que sirven de marco a la creaci6n poetica de
Julia son unos 11enos de inestabi1idad,

inconformidad

y

cuestionamientos.
El ano 1929 trajo consigo una serie de event os
hist6ricos que sacudi6 1a vida de todos los puertorriquenos.
Es el ano de la depresi6n econ6mica norteamericana

que, segun

pic6, "fue socavando la vitalidad del pueblo, eliminando el
trabajo, restringiendo e1 consumo y achicando las
posibilidades

de desarrollo personal"

(1986:241).
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Es tambien el ano en que se Ie otorga el voto
restringido

a la mujer y se agudizan las luchas del sector

obrero, en reclamo del voto universal, al verse re1egados una
vez mas por 1a nueva medida tomada por las clases poderosas.
En busca de nuevas opciones, y respondiendo
fase de 1a teoria del conquistado
Fernandez Mendez anteriormente,

a la tercera

que estudiaramos

en

surge entonces una fuerza

politica" e intelectual de orientaci6n naciona1ista.
Un grupo de intelectuales comienza una "obra de cultura
y patria" que construye en sus textos un proyecto de
afirmaci6n de "los cimientos de nuestro 1egado cultural
h i span i.coy criollo" (Rivera de Alvarez 1985:431).

sequn

Fernandez Mendez:
aparece una generaci6n de j6venes intelectuales que
sacuden el letargo de los anos precedentes y buscan
salvar la comunidad de sicologia puertorriquena, ya
deteriorada, con un examen de conciencia, que les
permit a afirmarse en los valores universales de la
herencia social criolla (1977:338).
No es de extranarnos entonces, que una de las tendencias
poeticas que emerge durante este periodo de crisis y de
redefinici6n politica y cultural, sea una que rescate los
sentires, los temples animicos, la pasi6n y la preocupaci6n
por el hombre.

" El Partido Nacionalista es presidido desde 1929 por Pedro
Albizu Campos y.lleg6 a escalar la militancia activa y a
tener enfrentamlentos con la policia. Ver pic6 paginas 242243.
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La lirica neorromantica es vista por Jose Emilio
Gonzalez como:
•.•una lirica de la espontaneidad y de la
inocencia. Su postulado es que el sentimiento 0 la
pasi6n alumbran siempre hacia el ser. Es una
lirica de valientes que aceptan la responsabilidad
de ser ellos autenticamente sujetos en el mundo
(1960:30).
Esta tendencia de la lirica permiti6 que muchas mujeres,
al igual que sucediera durante el Romanticismo, vieran
validada la subjetividad como discurso poetico y comenzaran a
dejar sentir su presencia, la cual habia estado un tanto
silenciada durante las primeras tres decadas del siglo xx.
Una de las mujeres que versifica en los treinta es Julia
de Burgos (1914-1953).

sin embargo, su discur so se destaca,

mas que por el erotismo, la pasi6n pOlitica, la
autoreferencialidad,

por ser uno con conciencia de

precursora.
Julia violaba con su poesia todas las directrices
dictaban el canon y la historia oficial.
menos, a seis sectores desprovistos
mulata, pobre, nacionalista,

Pertenecia,

de poder.

que
al

Era mujer,

soltera y "poetisa".

Es por

ello que a su obra siempre la envuelve el vela de tragedia
que construy6 a su alrededor la censura.
La critica tradicional ha mirado su poesia a traves de
su biografia.

En una tenaz insistencia,

se obliga al lector

a fijarse mas en los hechos de su vida que en su obra.
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Por ejemplo, en trabajos de Jose Emilio Gonzalez nos
topamos con citas como: "su existencia
"como mujer ella era mas interesante
aprovechandose

fue tambien agonia" y

que su obra".

de los prejuicios patriarcales,

Ademas, y

la censura ha

logrado que aquel que desconozca por completo su labor
poetica, al mencionarsele

su nombre, aluda a su alcoholismo

en claro desprestigio y demonizaci6n

de su creaci6n.

Julia tenia conciencia de que su obra desafiaba los
estandares delimitantes de 10 aceptado.

Sin embargo, se

sentia escribir con la funci6n de rebasar su momento
hist6rico.
En sus poemas "Yo misma fui mi ruta" y "A Julia de
Burgos" la poeta denuncia las imposiciones sociales que
llevan a la mujer a desempefiar un rol determinado.

Veamos el

siguiente fragmento de "Yo misma fui mi ruta"
Yo quise ser como los hombres quisieron que yo
fuese
Un intento de vida;
un juego al escondite con mi ser (1975:37).

Y de "A Julia de Burgos":

Tu

eres de tu marido, de tu amo; yo no;

yo de nadie,

0

de todos, porque a todos, a todos

en mi limpiD sentir y en mi pensar me doy
(1975:23).
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En estos versos anteriores notamos que la representaci6n
deshumanizada

que hasta ahora habiamos visto de la mujer se

sustituye por la presencia identificada de un yo femenino.
Este yo reconoce las consecuencias de su abierto desafio pero
se siente escritora para futuras generaciones.
De "Yo misma fui mi ruta":
En el regio desfile de los troncos viejos,
se me torci6 el deseo de seguir a los hombres,
y el homenaje se qued6 esperandome

(1975:38).

Y de "A Julia de Burgos":
Cuando las multitudes corran alborotadas
dejando atras cenizas de injusticias quemadas,
y cuando con 1a tea de las siete virtudes,
tras los siete pecados corran las multitudes,
contra ti, y contra todo 10 injusto y 10 inhumano,
yo ire en medio de ellas con la tea en 1a mana
(1975:24).

En nuestra literatura, Julia se convierte en icono de
las minorias que luchan por allegarse a la voz.

Gran

cantidad de escritoras/es han recuperado su discurso en sus
propios textos como emblema del discurso minoritario.
Angelamaria Davila, Olga Nolla, Rosario Ferre, Sandra Maria
Esteves y Manuel Ramos Otero, entre otros, han escrito poemas
que dialogan, simu1taneamente, con la Julia figura/matriarca
fundadora de voz y con sus versos de apertura.
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Esta generaci6n de escritores del setenta, a los cuales
aludimos en el parrafo anterior, rescata a la poeta de
Carolina del discurso dogmatico de su epoca que estaba
obsesionado con sentar las bases culturales de 10 que seria
la "nueva

1.5

era

ll
•

Manos a la obra
A este grupo de intelectuales de la generaci6n del

treinta pertenece tambien Luis Munoz Marin.

La importancia

de este radica en la fundaci6n de un nuevo estado politico
idealizado que prometia justicia social e independencia
cultural.
El movimiento populista, cuya consigna era "pan, tierra
y libertad", promueve grandes cambios que precisan del
servicio incondicional de hombres y mujeres al desempeno de
las tareas que les reclame la "nueva" patria.
Una de esas tareas que ayudara a sustentar el proyecto
de este nuevo gobierno, "por el pueblo y para el pueblo",
sera la construcci6n literaria de un nacionalismo cultural
que sustituira la carencia de un estado politico
independiente.

CAPITULO 2

BACIA LA GRAN AURORA

"Yo soy el panfletista de Dios,
el agitador de Dios,
y voy con la turba de estrellas y hombres hambrientos
hacia la gran aurora .•.tr Luis Munoz Marin "Panfleto"

2.1

Bacia la gran aurora
Durante la dec ada del 30 y como discutimos en el

capitulo anterior, los inte1ectuales del pais intentaron
definir en sus textos la persona1idad islena con miras a
delinear nuestro futuro literario y politico.

Luego de tres

decadas de colonizaci6n norteamericana, en el puertorriqueno
renace aquel espiritu auton6mico de reafirmaci6n cultural que
se encontraba confuso y disperso desde el 1898.

De esta

manera, el pais se preparaba para la nueva era que comenzaria
en el ano fundacional de 1940, y que segtinArcadio Diaz
Quinones "eran los comienzos de la historia, y de su propia
historia, construidos por los intelectuales populistas"
(1993:25).
lPor que precisamente 1940?

Este ano representa el

triunfo electoral del recien creado Partido Popular
Democratico cuya novedosa propuesta, la que pretendia bus car
soluciones a la postraci6n econ6mica del pais antes de pensar
en el "status", cautiv6 la esperanza del hombre comtin. Desde
56
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ese momenta la isla se encamin6 hacia una nueva era de
reconstrucci6n,
constante.

expansi6n y desarrollo vertiginoso y

A partir de esta "fecha fundacional":

historia tenia otro tempo, se habia acelerado."

"la

(Diaz

Quinones 1993:26)
Los origenes de este movimiento populista del 40 ya van
gestandose en los cuestionamientos
puertorriqueno

existenciales del

y la visi6n totalizante de los problemas

patrios tematizados por los intelectuales de la generaci6n
del 30.

Desde ese entonces, se levanta, tanto en el plano

politico como en el literario, y como descendiente

directo

del romanticismo decimon6nico, la figura integradora y
protectora

del hombre, padre y maestro, capaz de solucionar

los problemas y dirigir los destinos de la gran familia
puertorriquena

2.2

que ya se orientaba "hacia la gran aurora".

El paternalismo politico y literario
A traves de este estudio hemos senalado que el quehacer

politico, literario y cultural del pais habia sido dirigido,
en las postrimerias

del siglo XIX y principios del XX, por un

grupo reducido de intelectuales que en su mayoria eran
hombres pertenecientes

a la clase acomodada.

Estos herederos

de la hacienda se consolidan como un poder benefactor

capaz

de tomar las riendas del gobierno y dirigir justamente a los
subordinados.

Su visi6n de gobierno coloca a la cabeza de

las decisiones a un hombre-padre protector que velara por los
intereses de los miembros de su casa en una clara mimesis del
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nucleo familiar.
desarrollo,

Sin embargo, este estado paternalista

en

a la vez que ofrecia protecci6n y guia, tenia la

potestad de ser excluyente, totalizador

y de someter a sus

hijos a unos intereses particulares.

Pedreira y el paternalismo literario

2.2.1

Siguiendo esta orientaci6n paternalista,

surge un texto

a mediados de la decada del 30, que segun Juan Gelpi, es "un
ensayo de interpretaci6n

de la historia de Puerto Rico" que

durante decadas "no se via como escritura, sino como la
"verdad"

(1993:19).

Con el germen de su qerie.r
ac i.on, Antonio

S. Pedreira asumi6 la responsabilidad

de plantearse problemas

y "recoger los elementos dispersos que laten en el fonda de
nuestra cultura" (pedreira 1969:23) en su clasico Insularismo
(1934).

Este texto pas6 a ser, en las tres decadas

posteriores

a su publicacion, una de las fuentes primarias

cuando se iba en busqueda de una definicion de la
nacionalidad

puertorriquefia.

constantemente

Al mismo tiempo, su autor fue

sefialado por la critica como figura modeladora

de una conciencia colectiva de quien provenia sabia y
magisterialmente

un discurso a las futuras generaciones

puertorriquefias.
Josefina Rivera de Alvarez nos muestra, a traves del
apartado que Ie dedica a Pedreira en su Diccionario,

el lugar

que ocupaba el autor dentro de la critica islefia:
La labor incansable de Antonio S. Pedreira como
universitario, escritor e investigador, de muy
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dificil igualaci6n en la historia de la cultura
puertorriquena, 10 erige en adalid y voz principal
de la generaci6n ••. Por su entranable inquietud
puertorriquena, a la par enraizada en el mas hondo
y puro concepto de patria y dirigida con despejada
conciencia hacia la amplitud del universo, entronca
Pedreira con los alientos inquisitivos y
revisionistas de la generaci6n espanola del
98 ••.(1985:433).

Es innegable la importancia hist6rica de este texto e
innegable tambien son las repercusiones que en el publico
lector podian llegar a tener las apreciaciones
de un texto canonizado como clasico y verdadero

incuestionadas
(lectura

obligada de las escuelas superiores del pais) y de un hombre
con voz autorizada por la critica de padre y maestro.

Por

esta raz6n, es import ante para este trabajo revisar la
postura que ante la mujer y la poesia tenia este texto
can6nico.
A traves de la lectura de Insularismo, sobresalen dos
puntos significativos

para nosotros: la equiparaci6n

del

adjetivo femenino para significar inferioridad y el claro
rechazo de la mujer en su labor de maestra.
Continuamente, Pedreira retoma el mundo femenino como
metafora que signifique fugacidad, intrascendencia

e

inferioridad en obvia exclusi6n de la mujer de su programa
patri6tico.

En tres casos diversos, para describir la

situaci6n de los arboles, la poesia y la danza en el pais,
Pedreira se apropia de esta simbologia:
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Los arboles mas vigorosos y machos de nuestro suelo
han cedido su puesto a otros mas femeninos y
ornamentales ••. (1969:45).
Contamos con buenos poetas .••hacen versos de
sociedad envueltos en gasas vaporosas, tac6n alto,
dispuestos siempre a lucir sus pelucas
empolvadas •.• La poesia insular cuenta, pues, con
una hermosa cantidad de vedettes ••• (1969:63-64)
La danza, al igual que nuestro paisaje es de
condici6n femenina, blanda y romantica. Por su
igualdad de ritmos, sin registros completos,
repetidos hasta cansar; por su melosa tonada, por
la pobreza de su acompanamiento ••.la danza no ha
logrado el aristarco del arte puro (1969:154).
Vemos en los casos anteriores que se da por sentado que
el lector entendera el porque de la selecci6n adjetival.
Ademas, el autor al calificar estos tres t6picos relacionados
con el quehacer cultural puertorriqueno

como femeninos esta

senalando desde una perspectiva superior su falta de
perfecci6n, su caracter meramente ornamental, su poquedad
dentro de una naci6n y un momento hist6rico que precisaban de
la rudeza y precisi6n masculina representada en su propio
discurso critico.
Esta actitud de Pedreira en su ensayo responde a su
intenci6n de hacer llegar sus planteamientos

a los j6venes

letrados, que eran los encargados de subsanar los errores
cometidos, y de que estos pusieran en practica toda una
reforma politica, social y cultural que asegurara las bases
de una nacionalidad puertorriquena.
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El senalar este tono magisterial
fundamental
educaci6n,

del autor es

a la hora de ver sus postulados
principalmente,

sobre la

sus opiniones de c6mo debe ser el

maestro capaz de formar estas nuevas generaciones.
Aludiendo a la diferencia formativa entre hombres y
mujeres y no a una actitud de ver a la mujer como inferior la
cual califica de "propaganda tonta", Pedreira se plantea la
preocupante

situaci6n del acaparamiento de las faenas

escolares por parte de la mujer:
La mujer, por temperamento, es mas blanda y menos
agresiva que el hombre y no ha podido todavia
independizarse de la frivolidad. Vive entre
apariencias y temores y en general se conforma con
aranar las cosas sin penetrar en su meollo. Sus
votos son para la paz y no para la guerra; su
elemento es la lirica y no la epica; la vida Ie
parece mas bella cuando la ve pasar al fondo de un
espejo. Por poca cosa se enternece y tiene su
sistema nervioso a flor de piel •••
Hayen las mujeres un pozo de actitudes hogarenas,
tiernas e instintivamente maternales que les
autoriza al acaparamiento parcial de los puestos en
la escuela primaria. Hayen los hombres una manera
peculiar de enfrentarse a la vida, de chocar con
ella, de situarse frente a las cosas, que influye
distintamente en el caracter en formaci6n del
educando. No se olvide, empero, que hay hombres
inservibles que debemos arrinconar (1969 106-107).
Pedreira destaca en esta divisi6n entre hombres y
mujeres las diferencias formativas de unos y otros y continua
con la tradicional divisi6n de espacios intelectuales

que el
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canon puertorriqueno

favorece.

Ademas, y basandonos en estos

postulados

anteriores, no tan solo divide los sectores

academicos

sino que cuestiona la seriedad intelectual de la

mujer, 10 que es perturbador cuando en su generacion ya
despuntaba

un cora de feminas cuya obra ha pas ado a ser

fundamental en nuestra historia literaria".
Como padre y maestro forjador de los nuevos ciudadanos
puertorriquenos,

Pedreira siente la urgencia de postular en

su obra Insularismo 10 que a su entender era necesario para
la consecucion

de un ideal, aunque este llegue a verse en

ocasiones como debatible y excluyente.

Por ejemplo, el hecho

de que en su propuesta para el rescate de la nacionalidad
puertorriquena

la mujer debe ria ocupar un papel secundario

fue discutido por una mujer estudiosa, Margot Arce de
vazquez.

Sin embargo, el peso paternalista,

la importancia

ideologica que el texto tenia para su generacion y la
valorizacion

que del mismo se tenia, hacen que la autora

diluya en estos puntos anteriores su propia critica
negativau•

" Discutiremos proximamente la labor investigativa de Concha
Melendez, Margot Arce de vazquez, Maria Teresa Babin y Nilita
vientos Gaston.
Ver Margot Arce de vazquez "Reflexiones en torno a
Insularismo", en Impresiones. Notas puertorriguenas.
San
Juan: Editorial Yaurel, 1950. pagina 107. En este articulo
la autora senala 1a vision superficial que tiene Pedreira de
la mujer pero 10 condona a1 destacar la importancia del texto
por su actualidad palpitante mas que por su valor literario.
U
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Como en todo texto, la vision de mundo de Pedreira debe
examinarse como respuesta a su momento historico.
defensa de la puertorriquenidad,

En su

basada en el estado anterior

a la llegada de los norteamericanos,

Pedreira y su generacion

concebian a la mujer como elemento de cohesion para la
familia puertorriquena contrario a los postulados del nuevo
orden "extranjerizante y arrtLpat rLct.Lco" que promovian una
realizacion individual para la mujer".

2.2.2

Luis Munoz Marin y el paternalismo politico
En el plano de la politica, los anos cuarenta senalan el

nacimiento de una "nueva nacion puertorriquena."

Esta nacion

se sustentara principalmente en los discursos politicos y en
la construccion de un canon literario-cultural

que sustituya

la inexistencia de un estado politico independiente.
Como lider de este proyecto populista aparece la figura
mitificada de Luis Munoz Marin.

Munoz era uno de esos

jovenes letrados a los cuales Pedreira dirigia su discurso.
Pertenecia Munoz a ese grupo literario de los treinta que
sentian como tarea historica la readquisici6n de la posici6n
de poder que habian perdido sus padres con la llegada de los
norteamericanos.

Maria Elena Rodriguez Castro en su

articulo, "Tradici6n y modernidad: el intelectual

Ver Maria M. Sola en su articulo "Angel, arpia, animal
fiero y tierno: Mujer, Sociedad y Literatura en Puerto Rico".
En el libro editado por Yamila Azize, La mujer en Puerto
Rico. Rio Piedras: Ediciones Huracan, 1987. pagina 219.
13
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puertorriqueno

ante la decada del treinta" recoge las

impresiones que del poeta Munoz tenia otro escritor

de la

epoca:
Munoz nos inici6 literariamente a mi y a Pales en
el conocimiento de vario de los poetas
norteamericanos que estaban entonces en el
candelero. De estos elegidos de las musas, Munoz
sabiase de memoria algunos trabajos poeticos, los
cuales declamaba, en plena ruralia borinquena con
una copetuda y presuntiva pronunciaci6n bostoniana
(1988:54).
Luis Munoz Marin encarnaba al heredero letrado al que
aspiraba Pedreira y al cual Ie exponia desde su texto su
problematica
esta.

y un proyecto revitalizador para la soluci6n de

Ya desde Insularismo se habian identificado

los

problemas que aquejaban al pais y alIi se proponia
posibilidad

la

de una alianza entre la clase dirigente

pueblo; germen constituyente de 10 que implicaria

y el

un nuevo

orden para Puerto Rico: el populismo.
Siguiendo el libro

de Octavio Ianni, La formaci6n del

Estado populista en America Latina, el populismo

es "un

fen6meno tipico del paso de una sociedad tradicional,
o rural, a la sociedad moderna, urbana

0

arcaica

industrial"

(1975:15) que cuenta con fuerte apoyo popular y que
fundamenta su unidad en un estado emocional que favorece la
comunicaci6n entre lideres y seguidores.
sin embargo, y como nos dice Arcadio Diaz Quinones:
Aquel modelo de desarrollo modernizador que dec ian
concebido en defensa de las clases populares, era,
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en los hechos, una coalici6n de las clases
dominantes puertorriquenas y la hegemonia
imperialista. Las clases privilegiadas
puertorriquenas renunciaron a la creaci6n de
estado-naci6n, y optaron por transformarse en
clases que, a la vez han sido dominantes en la isla
y subordinadas al capitalismo y al Estado
norteamericano (1993:121).
Este nuevo estado precisaba del apoyo del pueblo para
sustentar su poder y por tal raz6n se oscurecen las fronteras
de clase.

El pueblo por primera vez se siente parte integral

del proceso formativo del pais olvidando las tradicionales y
marcadas diferencias de clase que 10 habia excluido de ser
participe de su gobierno.

Este pueblo confiaba en las

promesas de igualdad que postulaba el lider Munoz a traves
del discurso paternalista.

Recordemos junto a Ianni que en

estos movimientos:
La ideologia tiene que volverse personalizada.
La
fuente de poder aqui es el lider, y no la
ideologia, de modo que los contenidos de esta
pueden ser variados por el lider con cierta
libertad. Los lideres carismaticos de America
Latina son "creadores" de ideologia .•• (1975:43).
Este fen6meno popular, a traves de su idealizaci6n de la
figura dirigente, perpetuaba una estructura paternalista y
entregaba toda su supuesta participaci6n popular capacitando
al lider, y s610 al lider, para la "creaci6n" politica.
dirigente letrado es autor, literaria y literalmente,
historia politica y cultural del pais.

El

de la

66

Toda esa "magia" y ese poder que rodeaban la figura de
Munoz se recogen magnificamente

en el libro de Edgardo

Rodriguez Julia, Las tribulaciones de Jonas:
Munoz aparece bajo un arbol dirigiendose a un grupo
de correligionarios, 0 quizas simplemente
ciudadanos, da 10 mismo, en aquella epoca no habia
mucha diferencia entre ambos. Todo el mundo luce
distraido, son pocos los que escuchan con plena
atenci6n; ya se da por sentado la magia del verbo,
tambien su contenido. La curiosidad ya no es por
10 que dice, sino por su presencia. Su mero estar
atrae; su verba ya no es necesario; podria quedarse
mudo este hombre enormemente poderoso.
Parece sentado sobre un lat6n de manteca; esta
echado hacia el frente, los movimientos de sus
manos son cortos mientras apoya los codos en las
piernas. Todos escuchan las directrices del
caudillo ..• Es una de las fotos donde mas se
recalca la virilidad del jefe; en un pais de machos
hay que sentarse asi, con los testiculos colgados
de la palabra (1981:92-93).
Partiendo desde aquella generaci6n del 30, y a traves de
la emergencia del lider y de sus discursos patri6ticos,
surgimiento de una infraestructura

del

nacional, y del quehacer

cultural que se negaba a llamarnos colonia, se construye

la

"nueva" nacionalidad puertorriquena.

2.3

La nueva naci6n
Toda esta era populista-paternalista,

trajo consigo una

serie de reformas con las cuales se crearon autoridades
cargo de diversas fases de reconstrucci6n:

Autoridad de

a
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Transporte, Autoridad de Fuentes Fluviales, Autoridad de
Acueductos,

en fin se habia iniciado un proceso que hacia que

el pueblo olvidara, al menos momentaneamente

y debido a la

bonanza econ6mica, la indefinici6n politica de la isla.
sin embargo, un estado politico que simultaneamente
proponia autonomia y progreso sin la resoluci6n real al
estado colonial hace que se planteen diversos
cuestionamientos.
La literatura de ese momenta hist6rico "refleja estados
de animo variados y mixtos, quizas a veces confusos"

(Rivera

de Alvarez 1985:495) que son el producto de la confrontaci6n
de las ventajas y desventajas del nuevo plan:
tradici6n frente a modernizaci6n, el mundo rural
frente al mundo urbano, el orden econ6mico agricola
frente al orden econ6mico industrial, nacionalismo
frente a norteamericanizaci6n, puertorriquenismo
frente a occidentalismo, mansedumbre de pensamiento
y acci6n frente a militancia rebelde, la valia de
10 inmediato frente a la de 10
trascendente ••. (Rivera de Alvarez 1985:496).
Mas, aunque tematica y espiritualmente

el escritor

estuviera pasando por un proceso de conflicto y readaptaci6n,
materialmente

hablando habia una innegable proliferaci6n

de

medios y foros que apoyaban la producci6n literaria del pais.
Con la creaci6n de variadas revistas literarias, entre
elIas Asomante (1945) que edita la Asociaci6n

de Graduadas de

la Universidad de Puerto Rico, bajo la direcci6n de Nilita
Vient6s Gast6n, la aparici6n de una serie de empresas
editoriales,

la instituci6n de nuevos premios literarios y
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principalmente,

debido al establecimiento

a finales del

cuarenta del espanol como medio de ensenanza,

la literatura

insular se une, materialmente hablando, al desarrollismo

de

la nueva era.
La desubicaci6n y reacci6n frente al cambio que
presentaba nuestra literatura planteaba un problema para la
era de conciliaci6n que pretendia ser el nuevo gobierno.
Como hemos visto hasta el momenta los politicos y letrados
siempre han sustentado el poder a traves de la construcci6n
cultural, y el nuevo orden no era la excepci6n.

Debia

desarrollar complejas estrategias que ampararan en un mismo
espacio, al menos en apariencia, a todas las voces insulares
ya que el momento politico precisaba "una historia que uniera
y no dividiera"

(Diaz Quinones 1993: 27).

Arcadio Diaz Quinones nos comenta que, aunque la era del
Estado Libre Asociado fue una de persecusi6n politica contra
los nacionalistas e independentistas
estigmatizaba

que arrinconaba y

los sectores mas radicalmente contestatarios,

"la mayoria de los puertorriquenos

sentia que habian sido

incorporados como ciudadanos politicamente

efectivos y que

las reformas educativas y sociales eran conquistas

reales"

(1993:77) .
La manera mas efectiva de conseguir esa cohesi6n era
brindando tanto reformas sociales y econ6micas como sentido
de independencia politica.

Sin embargo, y debido a la

situaci6n politica de puerto Rico, el segundo postulado, el
de mayor preocupaci6n para la clase letrada y el problema
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prioritario planteado en nuestra literatura, era de dificil
soluci6n.

Por tal raz6n y en busca de consenso, el nuevo

gobierno elaborara toda una emergente nacionalidad
puertorriquena

a partir del quehacer cultural y literario.

El movimiento de reforma que se inicia en 1940 y que culmina
con la redacci6n de la Constituci6n del Estado Libre Asociado
apoyara su validez autonomista en la reafirmaci6n de un
espacio cultural:
La definici6n "culturalista" de la naci6n empez6 a
presentarse como absoluta y exclusiva, postergando
otras posibles identidades y visiones politicas.
La "cultura" puertorriquefia se queria identificar
con la tradici6n autonomista. El poder se hacia
eco de las criticas a las consecuencias culturales
de la creaci6n permanente y hacia concesiones con
bastante exito en la zona cultural. Cada vez era
mas claro que la naci6n se iria definiendo como una
cultura que no requeria la creaci6n de un estado
independiente (Diaz Quinones 1993:65).
La insistencia en identificarse con una tradici6n
aut6noma particular y el deseo de reafirmar un estado
cultural son los parametros que regirian los libros a
privilegiarse

por el canon y la historia.

Para ayudarnos a

entender mejor este proceso de selecci6n acudiremos a
Foucault.
Siguiendo las tesis de Michael Foucault en su trabajo
"The Order of Discourse", comprobamos que en toda sociedad la
producci6n de discurso es control ada y aunque en principio el
discurso no tiene parametros (todo se puede decir) las

70

sociedades regulan estas tendencias anarquicas con variadas
practicas de control.
Dos de las practicas de control del discurso mas
comunes, y que podemos percibir en Puerto Rico durante la
epoca a la cual nos referirnos en este apartado, son la
prohibici6n y la "refinaci6n."
La prohibici6n implica la restricci6n de ciertos
discursos utilizando la demonizaci6n
especificos.

0

el tabuismo de t6picos

Tarnbien se conoceria como prohibici6n a las

estrictas regulaciones sobre el manejo formal de un discurso
determinado,

10 que por consiguiente reduciria el numero de

personas que podrian apropiarse del mismo.
En cuanto a la "refinaci6n", el discurso se regulara de
una forma mas compleja, ya que se da la irnpresi6n de
tolerancia perc se mantiene un control sutil que ref ina y
sustrae 10 permitido del grueso del discurso.
En el caso de Puerto Rico el canon privilegia,
utilizando la "refinaci6n", aquellos textos que construyan un
nacionalismo

folc16rico y meramente descriptivo.

Es decir,

que aunque estos autores no se identifiquen con el proyecto
populista,

0

inclusive, aludan criticamente a que los cambios

ocurridos son producto de la americanizaci6n,

sus textos son

indispensables para constituir una personalidad
puertorriquena

que confirme la independencia cultural tras la

cual el nuevo orden quiere colocar el irresuelto problema del
IIstatus".
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De esta manera pas an a formar parte del canon, y del
curriculo de espanol en las escuelas del pais, tanto los
textos que apoyan abiertamente el sistema, como son los de
Pedreira y Geigel polanco", como aquellos que de una forma u
otra contemplaban criticamente el cambio: Enrique Laguerre,
Abelardo Diaz Alfaro y Rene Marques.
Estos tres ultimos autores recogen en sus libros La
llamarada

(1935), Terrazo (1947) y La carreta (1951)

respectivamente,

la problematica del hombre comun frente a un

sistema en constante cambio y el desamparo que esta situaci6n
producia en nuestro jibaro.
En cuanto a los textos prohibidos

0

demonizados,

se

condena, a traves de la politica publica de los discursos de
Munoz Marin, un nacionalismo militante que con sus acciones y
discursos pretendia derribar el nuevo estado politico al que
calificaban

de anexionista.

En el momenta en que Pedro

Albizu Campos y los nacionalistas intentaban crear
conciencia,

a traves de la militancia activa, sobre la

dominaci6n norteamericana y la insuficiencia de los programas
politicos en el poder, Munoz Marin, quien ya se habia probado
como transmisor de bonanza econ6mica, blandia su discurso
paternal desautorizando estas voces que atentaban contra la
unidad nacional:

" Vicente Geigel Polanco, miembro activo del Partido Popular
Democratico, dedica su libro El despertar de un pueblo de
1942, y en el cual esbozaba los comienzos de otra era, a Luis
Munoz Marin.
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La muestra, finalmente, el vigor con que tanto el
pueblo como el gobierno repudian el punado de
fanaticos nacionalistas que de vez en cuando
disparan balas reales contra el mundo real desde
los baluartes de su mundo irreal (MunOZ Marin,
1954).

Este discurso nacionalista militante recobrara un foro
de expresi6n con la poesia de la generaci6n del 60 que
estudiaremos pr6ximamente.

2.3.1

La imagen de la mujer en la nueva naci6n
Como hemos senalado anteriormente,

transiciones
tradicionales

esta era fue una de

abrupt as que afectaban todos los 6rdenes
incluyendo el papel que desempenaba la mujer

tanto en el espacio real como en el fictivo.
segun Edna Acosta Belen en su libro "The Puerto Rican
Woman," aunque estos anos trajeron mayores oportunidades
educativas y de empleo para la mujer, simultaneamente
aparecieron medidas discriminatorias
mantuvieron

a raya las expectativas

de control que
de crecimiento e

igualdad.
En el caso de la politica publica, aunque contabamos

con

algunas mujeres que ocuparon cargos de importancia en el
gobierno, la representaci6n

de la mujer era minima y la lucha

por la obtenci6n de derechos no jugaba una parte importante
en la plataforma de ningun partido politico, ya que estos se
identificaban con los valores tradicionales

de la familia.

Inclusive, se han realizado estudios sobre la injerencia
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discriminatoria
reformas

que tuvo el estado, como parte de su plan de

sociales durante los anos cuarenta y cincuenta, en

la planificaci6n
experimentaci6n

familiar promoviendo
con anticonceptivos

Ante la creciente participaci6n
pUblica,

la esterilizaci6n"

y la

en nuestras feminas.
de la mujer en la esfera

se necesit6 elaborar una sutil red de contenci6n que

las encauzara al plano de 10 aceptado.

Muchos estudios se

han dedicado a examinar la funci6n de instituciones y
practicas comunes que se tienen como inofensivas en la
regulaci6n de la conducta y la expresi6n femeninas".

Por

ejemplo, la labor de la Iglesia Cat61ica como modeladora de
una moral pasiva y virginal a imitaci6n de Maria, la
elaboraci6n

del curriculo escolar, por parte del Departamento

de Educaci6n, en su privilegio de textos que sugieren unos
patrones tradicionales

de conducta identificables

con uno u

otro genero (agresivo-pasivo, dependiente-independiente,
fortaleza-fragilidad,
empleos catalogandolos

intuitivo-emocional),

la segregaci6n de

como propios para mujeres u hombres,

los juicios sociales que repudian el feminismo por
considerarlo

anti-familia y anti-femenino y la constituci6n

" Existen estudios que senalan los abusos en el uso de la
operaci6n entre las mujeres boricuas siendo Puerto Rico el
pais con la tasa mayor de esterilizaciones en el mundo.
Presser, H.B. "Puerto Rico:Recent Trends in Fertility and
Sterilization."
Family Planning Perspectives. 12, 1980.
no.2: 102-106.
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de un canon literario que, particularmente

en los cincuenta,

recupera la metafora de la mujer como la otredad en la cual
se imprimen las ideologias.
En medio de esta nueva era para la mujer es fundamental
revisitar su acceso a la literatura bajo tres acercamientos
diferentes:
producci6n

2.3.1.1

su participaci6n en la critica literaria, su
literaria y su representaci6n

en los textos.

La mujer en la critica

Cuando comenzamos a cuestionarnos

c6mo se construye el

canon, ademas de examinar la variante contexto (entiendase
influencias pOliticas, sociales e hist6ricas) es necesario
revisar la labor de la critica literaria.
encargada de pasar juicios valorativos

Esta es la

sobre las obras que se

escriben y se pUblican en los diferentes paises.

Sus

opiniones marc an la apreciaci6n que el lector recibe de las
mismas y determinan cuales textos tienen el merito para
sobrevivir

a su tiempo y a la crueldad de las bibliotecas.

Estudios recientes de teoria literaria se han percatado
de las implicaciones del establecimiento

del canon y de los

'"Ver los articulos recogidos en el libro editado por
Azize. La mujer en Puerto Rico. Rio Piedras: Ediciones
Huracan, 1987.

Yamila
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procesos sUbjetivos de exclusi6n-privilegio

que ha manejado

la crltica literaria a traves de los tiempos".
En el caso de Puerto Rico es importante denotar que,
desde los anos treinta en adelante, nuestra crltica literaria
contaba con un grupo significativo de mujeres: Concha
Melendez, Margot Arce de vazquez, Marla Teresa Babln, Nilita
Vient6s Gast6n, Josefina Rivera de Alvarez, entre otras.
Estas eran mujeres intelectuales de vasto quehacer literario
relacionadas con la docencia y la academia universitaria.
colaboraci6n

Su

en las letras del pals es inigualable y sus

postulados pollticos fueron siempre en defensa de 10
puertorriqueno.

Sin embargo, y como nos dice Gelpl, aunque

elIas han sufrido la exclusi6n del canon cuando se estudia la
obra creativa de la generaci6n del treinta", sus estudios
privilegian

las obras y los autores tradicionales,

en su

mayorla hombres, ocupandose solamente de aquellas mujeres que
ya hayan sido aprobadas por la censura.

Por ejemplo, Concha

Melendez tiene trabajos sobre Darlo, Nervo, Neruda, Vallejo,
Asunci6n Silva, Reyes, de Diego, Llorens, Martl, Asturias y

" Recordemos los estudios de historiografla, de feminismo y
de canon que revisan los procesos que hicieron que se
beneficiara a unos textos y a otros no, y que se dedican a
reinstalar aquellos textos y autores excluidos.
" "AI estudiar la generaci6n del treinta a veces se asocia a
Margot Arce de Vazquez, Concha Melendez 0 Nilita Vient6s
Gast6n con ese grupo de escritores. Sin embargo, los nombres
que siempre figuran cuando se escribe sobre esa generaci6n
son otros: Antonio S. pedreira, Samuel R. Quinones y vicente
Geigel Polanco." (Gelpi 1993:4) nota 6.
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muchos otros, al igual que Margot Arce quien tiene a su vez
trabajos de Garcia Lorca, Machado, Salinas y Arrigoitia.
Ambas autoras benefician la labor de Gabriela Mistral",
como conocemos fue reconocida mundialmente
predilecci6n

y por tal su

no incurria en un abierto radicalismo.

No pretendemos
mismas estrategias

con este punto anterior caer en las
invertidas, sugiriendo que por el hecho de

ser mujeres deberian especializarse
Lo que pretendemos
producci6n

quien

en trabajos de feminas.

senalar es que en una epoca de amplia

literaria, principalmente

en la lirica escrita por

mujeres, esta obra haya pasado al olvido en su mayoria, por
falta de estudios que la incorporaran al grueso de nuestra
creaci6n literaria.
comprendemos

tambien que en ocasiones para allegarse a

un foro, las autoras se ven obligadas a oscurecer

su

radicalismo y a tomar posturas que juzgamos duramente en el
presente, olvidandonos a veces de la tan importante
perspectiva hist6rica.

2.3.1.2

La mujer como creadora

Segun senalaramos cuando nos referimos a la generaci6n
del treinta, hubo un sinnumero de poetas que se ampararon en
las corrientes neorromanticas
lirica.

y dieron a la luz publica su

Esta apertura a la creaci6n femenina la habiamos

" Recordemos las citas discutidas anteriormente sobre el
discurso de la critica en la segregaci6n de generos.

77

adjudicado,

a la subdivisi6n construida por la critica en la

que se colocaba la creaci6n lirica de hombres y mujeres en
dos grupos diferentes:

los poetas y las poetisas.

Esa misma tendencia continua durante las dos decadas
posteriores

y hace que conservemos una amplia producci6n

literaria poco difundida y estudiada.
si vamos a las publicaciones

de la epoca, partiendo de

la decada del treinta hasta el cincuenta, contamos con por 10
menos treinta y cinco "poetisas" con una producci6n que
fluctua entre los tres y los catorce poemarios.

Entre elIas

podemos mencionar: en la dec ada del treinta a Clara Lair,
Julia de Burgos, Soledad Llorens Torres, Martha Lomar, Carmen
Alicia Cadilla de Martinez, Carmelina vizcarrondo,

Amelia

Ceide, Carmen Marrero, Providencia Porrata Doria, Carmen
Porrata Doria, Magda L6pez de Victoria, Maria Mercedes
Garriga y Marigloria Palma.

En los cuarenta a Esther

Feliciano Mendoza, Olga Ramirez de Arellano, Diana Ramirez de
Arellano, Ana Ines Bonning Armstrong, Loida Figueroa y en los
cincuenta a Nimia vicens, Haydee Ramirez de Arellano, Laura
Gallego, Violet a L6pez suria y Lilianne Perez Marchand.
enumeraci6n

Esta

aspira a res altar la cantidad de obra poetica

producida en estos anos y que lamentablemente,

de entre todas

elIas, "hasta hace quince anos, una sola mujer, Julia de
Burgos, habia logrado un acceso discutible al canon."
(1993:3)

Al mencionar todas estas autoras no estamos pasando

juicio critico ni de elIas ni de sus obras.
pretendemos

Solamente

incluirlas como parte de una historia literaria
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que requiere de nuevas investigaciones

y sobre todo de nuevos

discursos".

2.3.1.3

La mujer representada

A traves de este trabajo nos hemos detenido a estudiar
la representaci6n

de la mujer en la obra de los principales

autores puertorriquenos,
privilegiados

(0

al menos los que han sido

por el canon, respetando asi nuestra tesis).

En este aspecto no podriamos dejar pasar, como
representante

de los cuarenta y los cincuenta, a uno de los

autores de mayor trascendencia en esta epoca y que despide
controversia

al momenta de tratarse este tema: Rene Marques.

Marques es uno de esos autores con una ideologia
especifica que impregna marcadamente sus textos.

Su

literatura es una que se inserta en el canon a traves de la
"refinaci6n."

0 sea, aunque su obra critique y vea

pesimistamente

los cambios que suscitara el nuevo proyecto,

al mismo tiempo era necesaria para sotener el estado cultural
debido a su indiscutible valor literario y a su innegable
fervor patri6tico.
Al revisar la obra de Marques en busca de la
representaci6n

femenina no podemos sino percatarnos de su

t6nica confrontacional y agresiva.

Muchisimos estudios han

aludido al orgulloso y defendido machismo de Marques y se han

" Analizaremos en el pr6ximo capitulo los trabajos de
creaci6n lirica de algunas de las poetas mencionadas.
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elaborado diversas teorias que expliquen este fen6meno; desde
pura misoginia, un supreso homosexualismo,

hasta la

conciencia de ser el ultimo baluarte del canon paternalista.
Exarninemos sus posturas y saquemos nuestras propias
conclusiones.
Durante estos afios, debido al auge que toma la mujer en
la esfera pUblica, muchos hombres, entre ellos autores como
Marques, resintieron la nueva mujer resultante de la nueva
era.

Como nos dice Edna Acosta Belen:
Some intellectuals have erroneously viewed the
changing market and other spheres of society as
part of what they consider to be the process of
americanization of Puerto Rico and the acceptance
of values that are detrimental to the preservation
of a Puerto Rican cultural identity. Since
industrialization and modernization are viewed as a
consequence of U. S. influence, any changes in the
role or status of women are also viewed as such •••
(1986:13).

Sobre este mismo punto afiade Maria M. Sola en su
articulo antes citado "Angel, arpia y animal fiero y
tierno ... :

If

La mujer en su nuevo rol, mas libre y mas orientada
hacia su realizaci6n individual, se percibe no s610
como amenaza a la familia, sino como una aberraci6n
antipatri6tica y extranjerizante (1987:219).
Esta nueva figura femenina, que perturbaba el orden
tradicional defendido por Marques, sera sefialada y amonestada
a traves de los personajes femeninos, los temas y el discurso
en general de este autor.
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Recordemos que la mujer ha sido vista comunmente como
instrumento

politico y no es novedosa, sino frecuente desde

e1 Romanticismo,

su metaforizaci6n

como patria y discurso

politico.

Marques responde a esta tradici6n y en sus

personajes

femeninos figuran dos representaciones

politica reguladora: la

mujer-amante,

de su

debil ante la

seducci6n extranjera y castrante al limitar el papel
hist6rico de su contraparte masculino y la mujer-p/madre
repudia bajo una proyecci6n masculinizada

que

su propia condici6n

femenina.
Dos de los cuentos de Marques mas significativos
discutirse

la representaci6n

al

feme nina son "En la popa hay un

cuerpo reclinado" y "Purificaci6n en la calle del Cristo.""
En el primero de estos cuentos, el personaje protag6nico
vive inmerso en la tragedia de verse rodeado por mujeres de
la nueva era.

Principalmente,

padece la castraci6n de estar

casado con una mujer dominante y consumerista

que no 1e

permite desarrollarse plenamente como ser humano.
En el articulo de Efrain Barradas "El machismo
existencialista

de Rene Marques""

el autor sei'ialaque "todas

" Marques se ubica en la promoci6n de escritores del cuarenta
y cincuenta aunque algunos criticos sei'ialanque
ideo16gicamente se acerca mas a la generaci6n del treinta.
Sus publicaciones, ademas, se extienden hasta fechas
posteriores a su catalogaci6n temporal. Por ejemplo "En la
popa hay un cuerpo reclinado" pertenece a la colecci6n de
1960 En una ciudad llamada San Juan y "Purificaci6n en la
calle del Cristo," junto a la obra teatral que se basa en
este mismo cuento, Los soles truncos, se publica para el
1959.
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estas mujeres son monstruos que exp10tan a1 protagonista,
indefenso hombre, victima de este nuevo sistema que segun el
aut or destruye nuestra sociedad."
a la mujer convirtiendola

(1977: 75)

Marques demoniza

en un monstruo poseido por el

espiritu enemigo norteamericano.
Es fascinante denotar, que la mujer callada y sensual
que para Llorens y Pales fue el icono de la nacionalidad, al
dotarsele de voz, nombre y aspiraciones

se convierte, para

Marques, en el arma secreta del enemigo; marioneta
norte americana capaz de destruir la misma nacionalidad de la
cual fuera antes estandarte".
Esta problematica presentada en el cuento "En la
popa •.." se resuelve de 1a unica manera posible para
restaurar el orden: la destrucci6n del elemento amenazante.
Sin embargo, esta escena final incluye la complejidad
autodestrucci6n.

de la

El hombre si asesina a su esposa perc

ademas se suicida castrandose.
lC6mo leer esa castraci6n?

Barradas opina que este acto

propone una defensa de la naturaleza inexplicable

del

" Ver el articulo mencionado en la revista sin nombre 7, no.
3 (octubre-diciembre 1977): 69-81
" Esta postura nos hace recordar la visi6n de la mujer que
tenia la Iglesia Cat61ica anterior al siglo XIX en la que
veian debilidad, tendencia al mal y al ser seducidas
facilmente por el pecado. Debido a esto se recomendaba a los
hombres guardarse de elIas. Ver el articulo de Maria F. de
Barce16 Miller "De la polilla a la virtud: Visi6n sobre la
mujer ~e la Iglesia jer~rquica de ~uerto Rico" en el trabajo
de Yamlla AZlze antes cltado La mUJer en Puerto Rico.
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machismo

que "ni es forma de pensamiento

ni es pasi6n

amorosa ••.ni es racional, ni irracional,"

(1977:75) s610 una

filosofia que nace del mismo centro de su virilidad:
genitales.

sus

Por su parte, Edna Acosta Belen 10 ve como una

mezcla entre el recuperado poder decisional del hombre y la
culminaci6n

de la usurpaci6n de los papeles masculinos por

parte de la mujer.
Ademas de estas dos acertadas lecturas, esta escena
final nos parece cargada de una simbologia casi mesianica.
Es decir, Marques se ve en su personaje como heredero y
ultimo representante
sacrificio,

del estado patriarcal.

Es entonces su

un acto de entrega por la defensa de su genero y

una exaltacion divinizada de sus organos masculinos que
terminan ofrecidos sobre el cuerpo sin vida de la mujer.
La otra representacion

de la mujer en la obra de Marques

es la p/madre defensora del patriarcado.
"Purificacion

En el cuento

en la calle del Cristo" el autor nos presenta

tres mujeres con una sicologia y una personalidad
apropiandose,

particular

sin embargo, de una de elIas para que fuera

vehiculo de su propia ideologia.
El personaje de Ines en este cuento es el encargado de
velar por la seguridad, el bienestar econ6mico y la posicion
social de sus hermanas menores pero al mismo tiempo es la
figura que impone el orden y establece

las reg las para una

mejor subsistencia.
Siguiendo el anal isis de Juan Gelpi acerca de la
configuraci6n

paternalista de este personaje, destacaremos

su
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labor como agente supresor del erotismo.

Gelpi hace un

excelente postulado al plantearnos que la dinamica entre Ines
y Emilia" es la representaci6n

del paternalismo

y la censura

frente al erotismo, la poesia y la intimidad:
Primera jerarquia: escribir para salvar la naci6n
esta por encima de 0 es mas import ante que el
escribir sobre el placer er6tico.
Segunda jerarquia: esa supresi6n del erotismo
tambien explica el privilegio que Ie otorga el
canon a los generos totalizantes y la consiguiente
marginaci6n de los mal llamados generos ude la
intimidadu

(1993:134).

Ines actua como voz de la censura y critica literaria
quien destruye, mediante la elaboraci6n de una especie de
manifiesto de la literatura aceptada y necesaria,
poetica de un ser inferior.
neorromanticismo,

Recordemos que es el

tendencia que apoya la subjetividad,

modalidad literaria prevaleciente
senalamientos

la creaci6n

la

en la epoca y que estos

de Ines no hacen sino confirmar la tesis de que

la poesia femenina era vista como futil en la construcci6n

0

recuperaci6n de la patria.
Tanto por 10 que se puede desprender de sus obras de
creaci6n como en sus ensayos, Marques enfila y proyecta su
descontento con el nuevo orden hacia la figura femenina, a

" El personaje de Emilia en la obra es la poeta de versos
er6ticos escondidos que posee una personalidad cerrada debido
a sufrir un defecto fisico.
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quien consideraba c6mplice de la limitaci6n hist6rica que
sentia sufrir el hombre de su tiempo".
En Rene hay una clara conciencia del caracter de sus
postulados
fuertemente

(que hoy serian inadmisibles

0

al menos

rechazados en cualquier foro literario) y no se

esconde detras de una posible "falacia intencional" que 10
excuse de severas criticas.

Consideraba

su machismo como un

valido y aguerrido pensamiento politico en contra de la
dominaci6n extranjera.
El machismo en Marques pretende cumplir una funci6n
defensiva frente al proceso de americanizaci6n de
la misma forma que 10 habia hecho el hispanismo en
los modernistas (Barradas 1977:75).

2.4

Los sesenta
Durante la "decada tranquila", como conocemos a los

primeros diez anos del Estado Libre Asociado, "todo parecia
posible, nuevo" (Diaz Quinones 1993:33) y el ciudadano comun
se ajustaba agradecido a los cambios que traia consigo la
nueva era.

El puertorriqueno

promedio veia concretadas

las

" Una de las exposiciones mas controversiales de Marques es
su carta a Rosario Ferre del 6 de diciembre de 1974 y
publicada en la revista zona de carga y descarga 3.8 (1975).
Los pobres hombres estamos confundidos en cuanto a esto.
lEstaria bien echarle un saco de arroz 0 azucar sobre los
hombros a una mujer en los muelles? .• lY que hubo de un
soberano punetazo en la cara si uno cree que ella se 10
merece?
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promesas de campana del liderato popular y se sentia
colaborar con el progreso del pais.
Podemos contar, para allegarnos

a la realidad que vivia

la isla al comienzo de los anos sesenta, con la descripci6n
que nos ofrece Fernando pic6, en su Historia general de
Puerto Rico:
La industrializaci6n foment6 el desarrollo urbano.
En un periodo de tiempo relativamente corto,
centenares de miles de puertorriquenos pudieron
hacerse de un autom6vil. Casa propia y carro
propio vino a ser la meta inconsciente de grandes
sectores de la poblaci6n. Las urbanizaciones que
proliferaron a partir de la posguerra atrajeron
muchos habitantes de la zona rural y
descongestionaron los antiguos cas cos urbanos. Con
la casa de urbanizaci6n y el carro lleg6 un nuevo
estilo de vida ••• 5e apoder6 del pais una
mentalidad de consumo que transform6 los viejos
patrones de vida (1986:272).
Era innegable el progreso econ6mico que gozaba el Puerto
Rico de aquella epoca, sin embargo, y a pesar del conformismo
de la gran mayoria de los boricuas, ya comenzaba a gestarse
en un sector de la poblaci6n, una insatisfacci6n

que no era

posible saciar s610 con bienes materiales.
Esta inconformidad

sera s610 el inicio de un nuevo

discurso critico y contestatario

que alcanzara su plenitud en

los setentas y que se nutrira de una serie de eventos
hist6ricos, politicos y culturales que revolucionaron
orden tradicional del mundo.

el
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2.4.1

La rutina y el olvido
En secciones anteriores, pretendimos establecer c6mo el

poder politico eliminaba la disidencia a traves de la
construcci6n

de una nacionalidad alterna basada en la cultura

y no en la realidad politica.

La mayoria de los

puertorriquefios, deslumbrados por la bonanza econ6mica y
protegidos por el nacionalismo cultural coloc6,
inconscientemente,
independencia

en un segundo plano la necesidad de una

y una identidad politica propia.

Este fen6meno no es privativo de la situaci6n politica
de Puerto Rico, sino que es un fen6meno cultural de caracter
universal.
John Tomlinson, en su libro Cultural Imperialism,
describe la tendencia que tienen las comunidades a desplegar,
durante un momenta de crisis, un nacionalismo "emotivo" ,
capaz de exaltarse facilmente con los discursos y los
simbolos patrios.
De la misma manera, cuando existe una estabilidad
social, politica y econ6mica, se tiende a relegar a un
segundo orden la identidad nacional, siendo esta preocupaci6n
sustituida por la inmediatez de la rutina diaria.
En base a 10 anterior, en las sociedades modernas las
preocupaciones

giraran mas en torno a la satisfacci6n de las

necesidades inmediatas y menos alrededor de la defensa de
ideales.

A manera de ejemplo, Tomlinson sefiala que la

presencia de una cadena extranjera de comida rapida, como
McDonald's, mas que representar una amenaza para la
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nacionalidad

se convierte en un lugar rapido y accesible para

celebrar la fiesta de cumpleanos de uno de sus hijos.
Sin embargo, la simpleza de la cotidianidad,

a su vez,

tiene la facultad de crear un "sin sentido" y un vacio
producto del traslado de los valores nacionales a un plano
secundario.
Everyday life in the modern world consists largely
of routine practices-labour under capitalism being
the most significant-in which the moral bindingness
of traditionally established practice is replaced
by one geared extensively to habit ••. (Giddens
1981:154).
Aquellos, que debido a una vision critica, a una
sensibilidad particular

0

al enfrentamiento con algun suceso

de la historia que los separe de la comodidad de la rutina,
se percaten de que estan inmersos en el "sin sentido," caeran
en un estado de crisis y precisaran para sobrevivirlo del
rescate de 10 definitorio: la memoria, la tradici6n y la
identidad nacional.

2.4.2

"La poesia es la protesta suprema""
En Puerto Rico, y como respuesta al "olvido" que nace de

la comodidad y la rutina del Estado Libre Asociado, surge un
grupo de poet as inspirados en la Revoluci6n Cubana de 1959.
Estos se proponen rescatar el silenciado discurso

" Tornado de Jorge Luis Morales en su articulo "Libertad por
la poesia", Cayey. Vol IX. Num. 18. (enero 1977): 19-39.
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nacionalista

emprendiendo asi, la misma tarea que el poder

letrado habia ya ejecutado desde principios de siglo: la
construcci6n

y la defensa de la nacionalidad.

La unica diferencia con sus antecesores era que "la
politica de aculturaci6n y dominaci6n estaba ya,
fundamentalmente

en manos puertorriquenas"

1993:37) y que su poesia comprometida

(Diaz Quinones

levantaba ahora su

discurso como una voz de minoria que se resistia "a perder
progresivamente

la memoria;" destine final del colonizado:

En tanto sufre la colonizaci6n, la unica
alternativa posible para el colonizado es la
asimilaci6n 0 la petrificaci6n.
Estandole negada
la asimilaci6n como 10 veremos, no Ie queda sino
vivir fuera del tiempo. Viendose privado de
proyectar y construir un futuro, se limita a un
presente ••• (Memmi, 1969: 111).
Mientras la mayoria del pueblo gozaba de progreso
econ6mico y el poder gubernamental

se ufanaba de la

"revoluci6n pacifica" que habia sufrido la isla y cuyos
logros estaban a la vista de todos, los sesentistas

desde las

paginas editoriales de sus revistas poetizaban su
inconformidad y contrarrestaban

el discurso atemporal de la

colonia con su deseo de proyecci6n al futuro:
Hoy vemos con pena que la realidad espiritual no ha
cambiado sustancialmente, aunque si la cultura
material. De ahi que cuando tratamos de palpar eso
que no se encuentra en los edificios ni en las
carreteras, nos quedamos estupefactos, como si
estuvieramos ante una visi6n fantasmal. (Revista
Guajana, editorial, 1962).
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Defender, cultivar y acrecentar la cultura nacional
es mantener un frente mas en la lucha por la
salvaci6n de la patria. La poesia es tambien para
nosotros, como para Gabriel Celaya, un arma cargada
de futuro. (Revista Guajana, editorial No.2, 1966).
Luego de haber estudiado la ideologia y el compromiso
politico de este grupo, examinemos los medios que utilizaron
para la difusi6n de su obra.
Como sefialaramos anteriormente,
Hispanoamerica

la poesia en

es el genero al que primero acuden los

sectores marginales.
posible viabilizador

Ademas de ampararse en este genero como
de su discurso, el margen tambien

precis a de la elaboraci6n de unas estrategias especificas y
de unos foros determinados que Ie permitan hacerse de una voz
en medio del canon.
Ruben Gonzalez, en su libro Cr6nica de tres decadas
presenta un estudio sobre la poesia escrita del sesenta al
ochenta y analiza las estrategias utilizadas por estas
generaciones de poetas.
Uno de los puntos mas importantes que destaca el autor
es que el foro preferido para la difusi6n de su poetica sera
la revista literaria.

Esta selecci6n no es arbitraria sino

que responde, entre otras razones, a la situaci6n econ6mica
de este grupo de j6venes, la que no les permitia financiarse
las publicaciones

debido al encarecimiento

de la edici6n de

libros, y al desinteres para brindarle apoyo a esta poesia
tanto del gobierno como de la prensa, sectores controlados
por el pensamiento conservador y totalizante

del ELA, debido
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a su t6nica politicamente militante y a su identificaci6n

con

la Revoluci6n Cubana.
Ademas de estas razones, creo que el formate de revista
provee un sentido de proyecto comunitario,
una colectividad
contracan6nico,
tradicional

de manifiesto de

especifica con una causa comtin, de espacio
mensajes dificiles de leer en el formate

del libro.

Este mismo sentido de grupo, que provee representaci6n

y

sentido de pertenencia a sus miembros y que nos recuerda a
los movimientos
potencialidad

literarios de vanguardia, tiene a su vez la

de ser, consciente

0

inconscientemente,

tan

excluyente y censorio como el propio canon.
Juan Gelpi, a quien hemos citado repetidas veces a 10
largo de este trabajo, cues tiona el metodo de estudio que ha
privilegiado

la critica literaria en Puerto Rico: la teoria

de las generaciones:
al constituirse como una entidad totalizante, las
generaciones funcionan como un aparato jerarquico:
subordinan la multiplicidad a la unidad, excluyen y
condenan la heterogeneidad y la diferencia.
(1993:4).

Estos poetas se sentian pertenecer

a una nueva

generaci6n literaria con una responsabilidad

politica y

social que deb ian cump1ir para liberar el discurso acallado
del pueblo a quienes se sentian representar.

Sin embargo,

aunque su identificaci6n como generaci6n fortalecia

los

postulados de su discurso, a1 mismo tiempo se coartaba la
exposici6n de otras preocupaciones

que se distanciaran

del
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proyecto colectivo.

Para esto habria que esperar a la dec ada

siguiente.
Tanto en el estudio de Josefina Rivera de Alvarez como
en la selecci6n de las revistas representativas

de la epoca

que hace Ruben Gonzalez en su trabajo", vemos nuevamente la
poca representaci6n

femenina.

De un grupo de poetas que

sobrepasaba

los treinta y cinco y que se vinculan a esta

generaci6n,

s610 ocho de ellos eran mujeres siendo minoria

inclusive dentro de un grupo que representaba una forma de
pensamiento minoritario.
Es interesante indicar que, aunque el discurso fuera
ideo16gicamente

minoritario y se privilegiara

el genero de la

poesia, categorias que facilitarian el acceso de la mujer a
la voz, la construcci6n nacional seguia siendo patrimonio del
hombre.

2.5

Las ultimas tres decadas: el destino nos separa
Durante las ultimas tres decadas, entiendase desde los

anos setenta hasta los noventa, el curso del poder y el de la
literatura han tornado rumbos diferentes.
industrializaci6n,
privilegiados

las urbanizaciones,

Mientras la

los valores

tienden a mirar hacia la homogenizaci6n,

la

literatura se libera de las esteticas, las generaciones

" Las revistas representativas de esta epoca son Guajana
(1962) y Mester (1967). Ver Ruben Gonzalez.
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literarias,

las figuras magisteriales y abraza la

individualidad

y la diferencia.

Reinaba en el ambiente mundial un espiritu de renovaci6n
bas ado en una serie de eventos hist6ricos que se rebelaban
contra la tradici6n conservadora y las injusticias sociales
validadas por el poder y la norma.

La guerra de Vietnam, las

luchas por los derechos civiles, los movimientos
estudiantiles

de protesta, y la liberaci6n femenina sirvieron

como motivaci6n para la creaci6n de un nuevo discurso.
En el caso particular de Puerto Rico, aunque continua el
matiz politico de los discursos y, como nos dice Aijaz Ahmad"
el problema del colonialismo siempre se halla presente, esa
combatividad

politica se extiende ahora a otros espacios y se

clama por la libertad en todas sus manifestaciones.
Ahora bien, si hemos establecido que a traves de toda
nuestra historia literaria el canon y el poder habian
determinado cuales discursos se aceptaban y difundian y
cuales pasaban al silencio de las categorias secundarias y
los espacios marginales, lque sucedera en el momento en que
el margen y la libertad de palabra sean los que rijan el
grueso de la literatura?

" Ver Aijaz Ahmad en su articulo "Postcolonial ism: What's in
a name?" del libro editado por Roman de la Campa, Late
Imperial Culture. London: Verso,1995. 11-32. "Colonialism
thus becomes a transhistorical thing, always present and
always in process of dissolution in one part of the world or
another .••"(31).
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En el libro de Tomlinson que hemos citado anteriormente,
podemos encontrar una posible respuesta.
medios de comunicaci6n
modernas,

AlIi leemos que los

(el "media") en las sociedades

son junto a la educaci6n formal las vias

principales

para el manejo de las practicas culturales.

Si nos bas amos en el postulado anterior podemos concluir
que el mundo moderno ofrece nuevos medios para la
construcci6n

cultural y la literatura pasa, de ser la fuente

principal de promoci6n cultural, a ser parte de un variado
sistema de representaci6n.
En nuestro caso, particularizando

la observaci6n

expuesta en el libro de Tomlinson, y ante la interrogante

que

nos planteabamos en parrafos anteriores, s610 debemos
recordar que en el campo de la educaci6n institucionalizada
el curriculo de las escuelas del pais se ha disenado
respondiendo

a unas necesidades especificas, ya sea para

facilitar el proceso de asimilaci6n durante las primeras
decadas de este siglo, para desarrollar una empleomania
area determinada,

0 para reafirmar el nacionalismo

en un

folc16rico

y cultural que alentaba el Estado Libre Asociado".

" Ver el articulo de Marcia Rivera "El proceso educativo en
Puerto Rico y la reproducci6n de la subordinaci6n femenina"
en el libro de Yamila Azize, La mujer en Puerto Rico, antes
citado. Recordemos tambien que durante la era del Estado
Libre Asociado el curriculo de espanol de las escuelas
publicas del pais no varia drasticamente, privilegiandose aun
los autores can6nicos y negandosele la entrada a textos
creados l~ego.de los setentas por sus discursos, actitudes y
vocabularlo Ilberal.

94

Mas alla de la revisi6n de nuestro sistema educativo y
acercandonos

a considerar la importancia del "media" en la

era moderna, es preciso senalar que la forma prefer ida en la
que el hombre moderno emplea su tiempo libre, es a traves de
la televisi6n y el cine.
Estudiosos sociales han desarrollado infinidad de
teorias que investigan la huella que el "media" esta dejando
en el hombre moderno:
Indeed, it is a commonplace to say that the media
in the postmodern era play a fundamental role in
shaping one's identifications and affiliations.
(Ella Shohat en campa 1995:168).
Esto, sumado a la apatia que se observa hacia la lectura
prefiriendose

la imagen, nos ayuda a comprender que la

libertad que disfruta la nueva literatura no es una concesi6n
del poder sino el descubrimiento que este ha hecho de otros
medios que ahora le son tan efectivos como antes le fuera la
literatura.

2.5.1

La reconstrucci6n
La literatura de estas ultimas decadas nace de la

crisis.

Es el momenta en que nuestra literatura comienza a

cuestionarse un supuesto orden y los supuestos beneficios que
han surgido de este.

Como nos dice Arcadio Diaz Quinones:

La historia era de nuevo un campo de debate, tenia
que construir otros lugares y entablar una lucha
por nuevas significaciones.
La crisis no era s610
econ6mica y social. Habia entrado en crisis un
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discurso intelectual e hist6rico y el proceso habia
generado la necesidad de redefinir el papel de los
intelectuales y de la memoria hist6rica (1993:66).
La necesidad de la redefinici6n surge del reconocimiento
de que la intelectualidad puertorriquefia en e1 pas ado habia
sido protagonista de la construcci6n cultural excluyente que
ahora la nueva intelectua1idad se veia en el deber de
criticar.
El nuevo intelectual, mas orientado a la academia que a
la politica, pretende, a base de una revisitaci6n reparadora
de la historia, reinstalar aquella tradici6n marginal
excluida con la cual se siente identificado.

A su vez, la

politica se construira principalmente a base del "media"
dejando a la literatura en su espacio cultural determinado.
Uno de los medios que utilizan los intelectuales

para

redefinir su papel en la historia, es su celebraci6n de la
multiplicidad

y la diferencia.

Esta orientaci6n marca el

primer momenta en nuestra literatura en que la otredad no se
utiliza s610 como sirnbolo que viabilice un discurso
determinado sino que cuente ya con una voz y un discurso
propio.
Nos interesa sobre todo sefialar, ya al finalizar este
recorrido a traves de la historia politica, cultural y
literaria de Puerto Rico, que son estas decadas cargadas de
revoluci6n las que traen un coro de mujeres que amparadas en
el movimiento de liberaci6n femenina a nivel mundial, en su
educaci6n universitaria y en la validaci6n de la
individualidad y la diferencia, se apropian de la creaci6n

CAPITULO 3

ESTUDIO CRITICO: "DE POETAS Y POEMAS"

3.1

Poesia de los treinta: iAy, s610 guisiera/ vivir las

mismas cosas de distinta manera!": Clara Lair y la poesia del
deseo insatisfecho.
La decada del treinta ampar6 varias manifestaciones
quehacer cultural-literario

en la isla.

del

Por un lado contamos

con el tonG magisterial y de reorganizaci6n patria, corriente
mas representativa de esta generaci6n, que pretendia
recuperar la amenazada cultura puertorriquefia. Esto se
realizaba principalmente, a traves del discurso academico,
politico y literario de la ensayistica letrada.
Paralelamente,

se construia una poesia que reverenciaba

la subjetividad, tanto a traves de las experimentaciones
vanguardistas como de las corrientes neorromanticas, y que
dio lugar a que muchas mujeres escribieran al ver que se
validaba el espacio de 10 privado; lugar al que la tradici6n
las habia relegado y que habia sido la genesis de gran parte
de su creaci6n poetica.

" Versos de Clara Lair en "Letania egoista". Tr6pico
amargo. San Juan: Instltuto de Cultura puertorriquefia, 1961.
15-16.
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De todas las mujeres que escriben en esta epoca
sobresalen

las figuras de Julia de Burgos, de quien

hablaramos en el primer capitulo, y la de Clara Lair.
Aunque contemporaneas y cercanas en sus preocupaciones
poeticas, estas autoras se distancian, biograficamente
hablando, debido a su origen, formaci6n y clase social.
Clara Lair, cuyo verdadero nombre es Mercedes Negr6n
Munoz, nace en Barranquitas en 1895 y es hija del tambien
poeta Quintin Negr6n Sanjurjo y sobrina de Luis Munoz Rivera.
Obtuvo su educaci6n primaria y secundaria en Ponce,
preparandose

ademas en el estudio de la musica y el piano.

En 1918, viaja a los Estados Unidos donde despierta su
inquietud por la poesia, regresando anos mas tarde para
publicar, en 1937, su primer libro Arras de cristal, el cual
fue premiado por el Instituto de Cultura puertorriquena.
Recibi6 ademas, comentarios favorables de dos de las figuras
cimeras de la literatura de la epoca: L16rens y Pedreira, el
uno comparandola
poetica.

con la Storni y el otro alabando su valentia

Ya en 1950 publica su libro Tr6pico amargo, que

auna su trabajo anterior, Arras de cristal, y otro grupo de
poemas adicionales a los que llama Mas alIa del poniente.
Como vemos a traves de estos datos, Mercedes fue una
mujer educada, heredera de una tradici6n poetica y
perteneciente

a una de las familias mas conocidas del pais.

Con este senalamiento no pretendemos

minimizar su merito

poetico ni sus logros al alcanzar acceso y aceptaci6n en los
circulos literarios islenos, sino s610 queremos res altar que
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la variante clase social puede ser determinante
mujer se instale

0

para que una

no en el canon.

Sin embargo, y aunque debido a su posici6n social Clara
tuviera mayor facilidad de allegarse al canon, esto no la
eximia de que su poesia siguiera las reglas de 10 aceptado.
Por tal raz6n, al igual que hicieran muchisimas otras
escritoras y con el fin de obtener la libertad de palabra,
Clara crea una poeta alterna a quien responsabilizar por el
color de su discurso.

Al crearse un seud6nimo, la autora

elabora una estrategia que difumina la carga que un discurso
con responsabilidad

autorial pudiera tener.

Myriam Diaz-Diocaretz hace un interesante estudio sobre
las estrategias que la mujer ha utilizado a traves de la
historia para decir 10 que se le ha prohibido decir.

Algunas

de las mas comunes y efectivas pretenden difuminar la
responsabilidad

autorial de la mujer.

Por ejemplo, en el

caso de las traducciones y de los pr610gos a textos
masculinos,

la mujer es vista por la critica como vehiculo

portador de informaci6n.

Sin embargo, la autora tiene la

potestad de manipular y darle un caracter muy propio a esa
voz masculina ya aceptada.

Sobre el mismo particular,

tambien menciona Diaz-Diocaretz la frecuente utilizaci6n del
seud6nimo el cual ha sido "empleado a menudo para evitar 0
burlar la censura (civil 0 eclesiastica)."

(1993: 106)

El exito de estas estrategias radica en que sin importar
10 transgresivo del discurso el formato valida y reconoce el
orden.

Es decir, cuando las mujeres ponen en practica estas
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"tretas", "Ie dan voz a una mudez que habla culturalmente
desde el margen" (Diaz-Diocaretz 1993:105)

perc que aparenta

reconocer y aceptar la hegemonia del mundo homosocial.

En el

caso que nos compete, cuando Mercedes Negr6n Munoz decide
reinventarse en Clara Lair, distrae la mirada inquisitorial
de la critica dandole voz asi a un discurso marginal.

3.1.1

El erotismo como arma politico-social
La marginalidad de Clara, mas que provenir de su

condici6n de poeta y de mujer (condiciones atenuadas por su
clase social), nacia de un espititu de inconformidad
metaforizado en el lenguaje del cuerpo femenino.
A traves de la lectura de su poesia existe una constante
tematica: la insatisfacci6n y la angustia que Ie produce el
no ver consumados sus deseos.

Estos deseos fluctuan des de la

necesidad de fijar su yo femenino en un contexte regulador de
patrones de conducta, "sere 10 que otros quieren que
dignamente sea", (Orgullo, 1961: 13) hasta la preocupaci6n de
saberse precursora de un discurso dirigido y pensado para
toda mujer que compartiera su visi6n de mundo "dejo a toda
mujer rastro de mis angustias/ mi gran hambre de amores, y mi
sed de 01 vidar" (Credo, 1961: 34) •
Para metaforizar esas necesidades, la autora se apropia
de una simbologia que transgrede el patriarcado.

Esto se

logra con el lenguaje de la sensualidad y el erotismo, ya que
mientras la academia y el orden religioso predican un
discurso sobre el sexo que pretende regular el
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comportamiento,

el erotismo se torna en el elemento que

estremece esas incuestionadas regulaciones.
Es interesante ver como el erotismo se convierte en un
arma politic a para la mujer que Ie permite aduenarse de su
cuerpo y desfiar el orden.

Rosario Ferre", al referirse a la

poesia de Julia de Burgos, comenta acerca del caracter
combativo que este puede llegar a tener:
Es un erotismo revolucionario, que atenta contra la
base misma de la sociedad burguesa, y
apunta •••hacia un desenmascaramiento de la moral
hip6crita, y hacia una defensa de los valores
naturales, como 10 son el amor y la igualdad
(1973:3).
Uno de los ejemplos mas conocidos de las posibilidades
politicas y combativas del erotismo en nuestra literatura
hispanoamericana

es el de Sor Juana Ines de la Cruz".

Debido a su interes por el conocimiento,

Sor Juana se

enfrent6 siempre a las reprimendas eclesiasticas.

Sin

embargo, y en un claro desafio a los c6digos "virginales" de
conducta que la Iglesia Ie imponia a la mujer, Sor Juana crea
una serie de poemas er6ticos dedicados a la condesa de
Paredes que ponian de manifiesto su desacuerdo con los
dictamenes del orden eclesiastico.

" Ver el editorial de la revista Zona de carga y descarga
(mayo-julio) 1973:3.
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En e1 caso concreto de Clara Lair analizaremos

el usa

del erotismo, como rec1amo de un espacio femenino, en el
poema "Pardo Adonis".
lecturas.

En el mismo coexisten multiples

Entre ellas, 1a lucha de clases y razas", la

fusi6n de voces minoritarias en su misi6n de allegarse al
poder y la apropiaci6n de 1a mujer de su sexualidad.
El poema parte de una parcelaci6n del mundo en dos
sectores racial y socia1mente opuestos: "Tu .••que quisieras
ser 10 que yo soy/ .•.Tu •.• que fuiste mi esclavo"

(1961:18).

En esa divisi6n de mundos, la voz lirica se reconoce parte
del espacio blanco privilegiado que ha sido opresor del grupo
minoritario.

Simultaneamente,

se concibe a si misma como

minoria, debido a su genero, y siente 1a necesidad de
abandonar su estatus abrumadoramente

blanco: "iTedio de 1a

blancura, del color sin color ••• !" (1961:17)
La poeta ofrece una resoluci6n a su conflicto
metaforizando
social.

el cuerpo y el sexo como posible discurso

Al ser su cuerpo el espacio en donde "cohabitan" el

poder y la minoria sera ese mismo espacio el lugar en donde
se intenten suprimir las diferencias.

Clara, en una especie

" Sobre las posibilidades del discurso er6tico en nuestra
literatura ver el lbro de Lizabeth Paravisini y Margarita
Fernandez Olmos El placer de la palabra. Mexico: Planeta , 1991
" Recordemos que es esta la epoca en que los poemas negro ides
de Pales son duramente criticados por no ser fieles
representantes de 10 puertorriqueno y tambien el momenta en
que pedreira, en su discurso patriarcal de Insularismo hace
duros cornentarios sobre nuestra herencia africana
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de coalici6n de minorias, invita al oprimido,

en este caso el

amante negro, a "incorporarse" a un discurso mayoritario
base de la metafora del acto sexual.
interracial,

a

Esta relaci6n

que perturba la norma al situar bajo una voz

femenina una lirica sexual y racialmente

desafiante,

se

politiza aun mas al emerger un discurso que cuestiona la
validez de la parcelaci6n del mundo entre los que construyen
el poder y los excluidos de este.

En el articulo de Eve

Kosofsky Sedgwick, que pertenece a la antologia Feminisms de
Warhol and Price Herndl, la autora hace unos sefialamientos
sobre la obra Lo que el viento se llev6 que consideramos
pertinetes

a la hora de explorar la simbologia politica del

sexo interracial.
particularmente
protagonista

Ella discute que en la historia,

en la escena en que un negro viola a la

blanca, la ofens a radicaba mas alIa del acto

sexual mismo (cuya descripci6n omite los detalles que
constaterr que en realidad hubo tal violaci6n),
"penetraci6n"
de la mayoria.

de un sector minoritario

en la

en el espacio social

En el acto de entrega al amante negro, Clara

Lair postula todo un ideario politico que invita a los
marginados a habitar el espacio del poder.

3.1.2

El erotismo como arma de politica feminista
Junto a este discurso politico-social

tambien un discurso politico-feminista
ataduras "virginales" a la sexualidad

se construye

que libera de las
femenina.
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La representaci6n

de dos mundos, uno blanco, espacio

simb61ico de la pureza en el cual habit a la poeta, y uno
negro, espacio del deseo llMis ojos quieren sombra" (1961:18),
metaforizan

la lucha femenina entre conformar

reflejo de la castidad, 0 verse demonizada

la norma y ser

y atraida por unos

deseos que Ie deberian ser ajenos y abominables.
proclama su traici6n a 10 establecido
llDe

Clara

y el triunfo del deseo:

la uva exhausta de mis cinco sentidos exprimo/ en tu

honor, pardo Adonis, esta got a de vino." (1961:17)
Clara Lair poetiz6 su necesidad de espacio y de libertad
pero su tono, aunque firme y desafiante,
de una gran insatisfacci6n:

se siente permeado

llAy, s610 quisiera/ vivir las

mismas cosas de la misma manera."

(1961:19)

No sera sino hasta generaciones

posteriores que los

escritores rescaten y renueven su discurso de 10 er6tico.
Estos cambiaran la agresividad del desafio, por la
celebraci6n

de la plenitud; 10 solemne y 10 angustioso de un

erotismo inaugural por otro erotismo ludico y festivo.

3.2 De la poetisa a la poeta: generaciones

del 40 al 60

Al hablar de la poesia que se escribe durante estas
decadas es import ante recordar que son estos afios los que
amparan la reorganizaci6n

nacional puertorriquefia.

raz6n, y como ya discutieramos

Por tal

en capitulos anteriores,

poder tenia una agenda particular para cada sector de la
patria y para cada manifestaci6n
sectores.

que realizaran estos

el

105
Dentro de esta agenda, la literatura

jugaba un papel

fundamental ya que servia de elemento de cohesi6n nacional.
Esto se lograba desarrollando

un dis cur so avalado por el

poder que fomentaba una nacionalidad

puertorriquefia basada

mas en la cultura y el folclor que la independencia
Debido a la responsabilidad

politica.

politica de la literatura,

el canon durante esta epoca (que segun la definici6n

de

Lilian S. Robinson en su articulo "Treason our text, feminist
challenges to the literary canon" funciona para establecer
estandares de juicio y gustos) privilegiaba

0

excluia generos

y textos basandose en la relaci6n de estos a esta agenda del
poder.
lC6mo se relacionaba

agenda particular?

la obra escrita por mujeres a esta

Como hemos expuesto anteriormente

el

acceso de la mujer al poder politico durante esta epoca era
bastante limitado

(no fue hasta el 1935 que se Ie concedi6 el

voto a la mujer).

Hemos observado tambien, c6mo escritores

de la talla y la influencia de Pedreira emit ian juicios,
desde sus textos, sobre las condiciones naturales de la mujer
a diferencia del hombre, (la debilidad, la ternura, la
frivolidad, la superficialidad

y la pasividad) que

dificultaban su capacidad para tener opiniones objetivas
sobre asuntos importantes y para ocupar posiciones de poder.
Por las razones antes expuestas, no'debe sorprendernos
que el canon jerarquizara la literatura creando una
subdivisi6n para la creaci6n femenina que Ie daba espacio a
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su discurso pero al mismo tiempo 10 reducia a una posicion
apolitica y ahistorica.
Durante esta epoca es fundamental

analizar tambien la

labor de la critica, y en especial la de la critica
feminista, ya que es esta la que determina
tradicion

0

la incursion a la

el silencio del margen. Como nos demuestra Lilian

s. Robinson en el articulo ya citado, la critica feminista,
como los textos creativos de las mujeres, ha evolucionado

y

requiere de un estudio detallado:
In an evolutionary model of feminist studies in
literature, work on male authors is often
characterized as "early" primitive, whereas
scholarship on female authors is the later
development, enabling us to see women- the writers
themselves and the women they write about- as
active agents rather than passive images or victims
(1991:215).

En estos afios, los principales criticos literarios del
pais eran mujeres que llegaron a ocupar posiciones cimeras en
las letras insulares.

No obstante, su trabajo se orienta

mayormente al estudio de autores canonicos, en su mayoria
hombres.
Es a fines de los sesenta y principalmente

durante las

decadas posteriores, que la critica ha mostrado mayor interes
en la obra escrita por mujeres, particularmente,

como

respuesta a las luchas por los derechos de la mujer, y
dirigida por un grupo de mujeres que comienzan a revisar la
historia y el canon recuperando aquellas voces que habian
sido excluidas

0

arrinconadas.

107

Ahora bien, debido al reclamo politico de la creaci6n y
la critica feminista de los afios sesenta y setenta, esta a su
vez desarrol16, consciente
acercamiento
otras.

0

inconscientemente,

un

que privilegiaba unas voces femeninas sobre

Es comun encontrar en la literatura contemporanea

alusiones

0

trabajos que recuperan los textos de Julia de

Burgos y Clara Lair, mientras que se desconoce,

0

simplemente

se pas a por alto, la obra de las mujeres de las decadas del
cuarenta y cincuenta por juzgarseles perpetuadoras
estereotipos

de los

de los cuales se pretende escapar.

Si la critica feminista actual pretende eliminar las
exclusiones

debe por igual evitar juicios apresurados que

excluyen y Ie restan valor a una producci6n
representativa

literaria tan

del discurso femenino como la que mas.

Feminist are not in agreement as to whether
domestic and sentimental fiction, the female
ghotic, the women's sensational novel functioned as
instruments of expression, repression or
subversion, but they have successfully revived
interest in the question as a legitimate cultural
issue. It is no longer automatically assumed that
literature addressed to the mass female audience is
necessarily bad because it is sentimental, or for
that matter, sentimental because it is addressed to
that audience. Feminist criticism has examined
without embarrassment an entire literature that was
previously dismissed solely because it was popular
with women and affirmed standards and values
associated with femininity. And proponents of the
"continuous tradition" and "women's culture"
positions have insisted that this material be
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placed beside women's "high" art as part of the
articulated and organic female tradition
(1991:221).
Estas mujeres han sido reducidas a una subcategorizaci6n
de la literatura y se les ha culpado por haber asimilado y
ser portadoras

(desde nuestra perspectiva

papeles elaborados por el patriarcado.
responsabilidad

hist6rica) de unos

Nosotros tenemos la

de recuperar tambien sus textos como muestra

del quehacer literario femenino y como parte de una familia
de escritoras puertorriquefias que, no empece a las
dificultades,

jamas ha dejado de escribir.

3.2.1 Haydee Ramirez de Arellano: "Por eso arrinconada mi
existencia palpita"
Haydee Ramirez de Arellano nace en 1912 en San German.
Posee los recursos econ6micos para irse a estudiar a los
Estados Unidos donde recibe los grados de bachillerato y
maestria.

Publica en 1951 su poemario Poemas, como libro de

familia complaciendo

asi a su padre y a su marido.

recibi6 elogios de poetas reconocidos

Por este,

mundialmente, por

e jemplo, .ruen Ram6n Jimenez.
Antes de aludir a su labor poetica, nos interesa
examinar el pr610go de la edici6n de 1985 titulada Versos de
ella.

Este incluia los poemas de su primer libro junto a

otros que no habian sido publicados

hasta ese entonces.

La autora del pr610go a esta edici6n, Graciela Palau de
Nemes, comienza haciendo una distinci6n
de poeta y poetisa.

entre las categorias

Debido a la fecha de publicaci6n de este
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libro, la prologuista esta al tanto del debate feminista que
pretende veneer esta parcelaci6n. Sin embargo, y dentro de su
filosofia critica, prefiere continuar llamando poetisa a
Ramirez de Arellano no con el fin de menospreciar
minimizar

su obra

0

su valor poetico sino porque asocia el termino

poetisa con una tematica en particular:
Haydee, no es, como se dice hoy, una poeta, sino
que sigue siendo poetisa en buena ley, que no se es
mejor en nada por llevar nombre de un hombre. Su
discurso poetico es un registro total de sus
sentimientos de mujer: alegre y juguetona,voluble y
sensual, triste y angustiada la mayor parte de las
veces porque la han flagelado las desgracias y
porque sabe ser mujer defendiendo el territorio del
yo y ganandolo en lucha abierta, sin traicionar sus
funciones de hija, hermana, madre y esposa
(1985:8).

La prologuista hace una defensa, a su parecer,
enaltecedora

de la obra de Ramirez de Arellano.

su descripci6n

de 10 que son los sentimientos

carcterizaci6n

de la poesia de Arellano,

reduccionista
postulados

No obstante,

de mujer y la

sigue siendo tan

y limitante en los ochenta como 10 fueron los

de Pedreira sobre la mujer en los treinta.

Nuestra inconformidad es ante una perspectiva
inofensivizar

que pretende

el espacio de 10 femenino y restarle validez a

actos que pueden ser tan politicos como aquellos a los que la
historia oficial nos ha acostumbrado.
Al estudiar la poesia de Ramirez de Arellano,

nos

interesa destacar uno de esos actos politicos olvidados: el
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nivel de conciencia que su discurso poetico poseia.
conciencia

radicaba en que la poeta se percataba

Esta

de una

censura que insistentemente reclamaba el silencio de la
mujer.

Su poesia reconoce la mudez y habla la mudez, 10 que

violenta estrategicamente

esa censura.

Una de las estrategias que la critica utiliza para
lograr el silencio de la mujer durante la epoca de gestaci6n
del discurso poetico de Arellano, fue la segregaci6n de la
poesia femenina al sub-mundo de las poetisas.
les proveia un espacio para expresarse,

Este, aunque

les silenciaba 0 al

menos les hacia menos audible en la esfera de 10 publico.
En esta epoca, el poder tenia un proyecto para
reorganizar

la naci6n y en el, la poesia femenina, por su

caracter subjetivo y su relaci6n con la intimidad y el mundo
de 10 privado, se consideraba poco valiosa y por tal raz6n se
alejaba de las preferencias del canon.

Como nos dice

Margarita Rodriguez Freire:
La esfera pUblica es privilegiada (sobre la
privada) y no se reconoce la interdependencia de
ambas. Como consecuencia se obvia el trabajo
domestico y su valor para la sociedad en general.
Los esfuerzos feministas que se ocupan de la
recuperaci6n del espacio negado a la mujer, al
analizar la realidad material de la mujer en dicho
contexto, han demostrado no s610 la
interdependencia de dichas esferas sino el caracter
"politico" de 10 personal (1995: 10-11).
Dentro de este discurso, en apariencia

apolitico,

se

inscribe una realidad femenina que escribe su presencia y su
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perspectiva

de la diferencia.

La poesia escrita por mujeres

en esta epoca, y en especial la poesia de Haydee Ramirez de
Arellano, debate con la mudez impuesta y reclama un espacio
poetico que funciona como necesidad basica y ejercicio vital
en el desarrollo de una conciencia

femenina.

El espacio

poetico habra de validarse tanto por su posibilidad

como una

autentica via de expresi6n como por la creaci6n artistic a que
sobre este se inscribia:
Nunca medito el verso que he de escribir;
la rima 0 las ideas de la estrofa tampoco
Mi pluma corre al vuelo del pensamiento

loco

Expreso 10 que siento porque 10 necesito.

No es del pueblo mi lira. Escribo porque es algo

a

Necesario

mi vida como el agua que bebo.

Poco me importa 0 mucho conocer 10 que valgo.
Mejor me gusta sola, aprender 10 que debo
(1985:45)

•

En este espacio privilegiado
discute las causas y consecuencias

de la poesia, la poeta
de una mudez femenina.

Ademas, denuncia un agente externo y responsable
silencio.

de este

Mas es s01amente a traves de la escritura de este

discurso cuestionador del silencio que la poeta es capaz de
vencerlo.
Por ejemplo, en el poema "si he de entregar el alma" la
poeta pronuncia un aparente discurso de los vencidos en el
que entrega su alma y su canci6n a aque110s que la requieran:
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Si he de entregar el alma
Dejadme que la pese,
Que la mida.
Que la torne al inverso
Y al reverso la vue Iva
Que toque cada herida callada.
Que en mi oido recoja
Toda su canci6n muda ••• (1984:33).
Mas aqui la poeta escribe un discurso dual cuyos versos
antagonizan

con 10 que se aparenta decir.

Cuando se canta

sobre la canci6n muda, con el mismo acto de cantarla, se esta
anulando la mudez.
Estas estrategias proveen para que la poesia sea una
extensi6n de las reflexiones interiores,

privadas y calladas

de la poeta, que habrian sido un reclamo mal acogido en su
momenta hist6rico y en su grupo social, pero que pueden ser
liberadas del silencio con cada nueva lectura.
Otra de las estrategias que presenciamos
uCallaste, enmudeciste," y
recurso del desdoblamiento.

UHa tiempo que callaron"

es el

Con este recurso la poet a usa la

segunda persona (lQuien ahog6 tus sollozos?/
vives) distanciandose,

en poemas como

ahora cautiva

quizas para burlar la censura, de la

actitud politica de enfrentarse desde un yo a una tradici6n
que reclamaba su mudez.
No sera hasta generaciones posteriores

que la innegable

fuerza del yo lirico habra de rebasar las barreras

impuestas

a las voces minoritarias por el canon y la historia oficial.
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3.2.2

Marigloria Palma: "porgue me estoy palpando ••,"
Al acercarnos al estudio de la poesia escrita por

mujeres durante estos anos, nos impresiona la cantidad de
poetas que publican y la cantidad de textos que estas llegan
a pUblicar.

No es raro encontrar poetas cuyo nombre es poco

conocido en el canon de la literatura puertorriquena

que

pUblicaron una obra poetica extensa. Creemos entonces
necesario el recalcar que esta obra ha sido olvidada tanto
por la critica tradicional, que las releg6 a un segundo
orden, como por la critica feminista que reniega su supuesto
discurso limitante y exponemos la urgencia de una revisi6n de
todo este caudal poetico que fue via franca para una
expresi6n con sus particularidades

(la perspectiva

femenina

sea cual fuese) en un momenta en que el poder construia una
naci6n unificada y homogenea.
Marigloria Palma es una de estas poet as que ha publicado
mas de quince libros entre los que figuran diez poemarios,
obras de teatro, cuentos infantiles y novelas, siendo algunos
de ellos reconocidos con premios del Instituto de Cultura
Puertorriquena.
Nace esta autora en Can6vanas en 1921 y comienza desde
temprano,(ya

para fines de los anos treinta) a publicar en

los peri6dicos y revistas del pais siendo 1942 la fecha en
que ve luz su primer poemario Agua suelta.

vivi6 muchos anos

en los Estados Unidos y, aunque no.vuelve a publicar hasta
los sesenta, jamas deja de escribir durante ese lapse de
tiempo.
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Al revisar su creaci6n, no podemos pasar por alto una
conferencia

que dictara la autora en el Recinto universitario

de Mayagliez (6 de septiembre de 1967), en la cual exponia su
concepci6n de 10 que es poesia:
Hay 10 que se designa como literatura "de
compromiso," la literatura que sirve a un proyecto
especifico, que defiende causas politicas
haciendose vehiculo de elIas; que plantea
cuestiones sociales; que hace labor emancipadora.
Esta literatura instrumental no me place a rni del
todo. Ami entender el primer postulado del
artista es hacer arte (1968:26).
Desde la tradici6n literaria actual, estos postulados
parecerian enajenantes y superficiales,

sin embargo,

recordando su momenta hist6rico, este deseo consciente de
salvar el arte y la imaginaci6n, por encima del prograrna
estructurado

y el orden, es un acto politico que defiende la

libertad de expresi6n.

Esta poeta no se enajena de la

politica por hablar de arte sino que pOlitiza desde otro
angulo.

por ejemplo, en su poema "armada de rev61veres" del

poemario La raz6n del cuadrante de 1968, Palma reconoce y
compara una poesia anterior que exploraba principalmente
compromiso con el arte y con la expresi6n,
politicamente

el

a una nueva poesia

comprometida y combativa que ya respondia a las

corrientes sesentistas:
iOh, los inrnensos suenos concentrados de alas de mariposa,
cuando yo recogia la manana asombrada en la copa del pecho!
•..Era feliz entonces herida por los astros;
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persiguiendo en mis hombros ritmos de golondrina.
Mi frente era un panal de hadas volatiles.
Ahora ••• ando desenterrandome; casi casi perdida •••
Pero ••• invasor, ialerta!
En la puerta del tiempo y armada de rev61veres
me impulso defendiendo esta tragica hora ••• (1968:23).
En esta poesia Marigloria Palma reconoce las
posibilidades politicas de la voz poetica, ya sea enunciando
el arte y reclamando espacio para la expresi6n

artistica y

femenina, como denunciando los atropellos y poetizando un
nuevo discurso armado.

En ambos momentos hist6ricos

y

poeticos la poeta dice presente.
En la conferencia antes citada, Palma comenta sobre la
labor del artista.

En su concepci6n este debe ser un

procesador de hechos reales en fantasticos.

Es decir, debe

ser un mediador entre el mundo de 10 real y el mundo de 10
literario.
Esta tendencia puede ser vista, principalmente,

en su

poemario San Juan entre dos azules publicado en 1965 y
ganador de un premio del Instituto de Cultura puertorriquena
ya que su poesia es una que interpreta el mundo.

El yo

lirico es un observador que traduce del plano de 10 real al
plano de 10 poetico.

Es un retratista que describe

con una

perspectiva identificada como femenina su contexto escenico,
social e hist6rico.

Esta tendencia pict6rica,

es decir su

intenci6n de presentar una pintura poetica del mundo,
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evolucionara

en poemarios posteriores,

(Aire habit ado de

1981, edici6n que recoge dibujos creados por la autora),
hasta presentar tanto el dibujo en el poema como el dibujo
del poema.
No obstante, en estos retratos hay un equilibrio
extraordinario

entre la subjetividad y la objetividad.

sUbjetivo en la manera de metaforizar

Se es

el mundo y de traducir,

al lenguaje de 10 poetico el discurso de la realidad, mas se
logra objetividad

al mantenerse en el plano de retratista,

siendo s610 el resorte de un analisis que se producira
extratextualmente.
Estas ultimas dos poetas estudiadas,
Marigloria,
y

Haydee y

comparten el discurso de la busqueda de expresi6n

de la ruptura del silencio, plasmando en sus poemas una voz

y una perspectiva,

audible y visiblemente,

femenina. La

poesia es el genero que las allega a la palabra y las sustrae
de la pasividad convirtiendolas
versos.

en agentes creadores de

La poesia es tambien el espacio vital que les

permitia verbalizar su interioridad y tomar conciencia de la
existencia

de una comunidad de mujeres con las cuales

compartian

un lugar en la literatura y en el mundo.

3.2.3 Angelamaria Davila y la poesia del sesenta: "Haciendo
verbos simples para mover los 'hombres'"
A partir de la decada de los sesenta, en Puerto
Rico la poesia advierte para la literatura nuevas
formas de representaci6n que contribuyen a
distinguir estos afios como un periodo de cambio, de
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renovaci6n.

Esta aventura poetica es, entre otras

cosas, un acto de fe en el hombre, perc un acto de
fe ideo16gico, politico

(Gonzalez 1989:5).

Durante la decada del sesenta, a aquel espacio
privilegiado de la libre expresi6n y la manifestaci6n
interioridad que fue la poesia para generaciones
le anade un nuevo matiz: la responsabilidad

de la

pasadas, se

politico-social.

Esta generaci6n ya advertia las fallas del Estado Libre
Asociado y sentia la necesidad de crear conciencia entre los
puertorriquenos.

Su poesia se convierte en contra-discurso

del poder y conscientemente

levanta sus protestas en lucha

contra el colonialismo y los males sociales que eran la
consecuencia directa de este estado politico.
Este contra-discurso

agrupa una serie de escritores que

a traves de su interpretaci6n
problematica

individual

recogen una

comun y la presentan con el apoyo del colectivo.

Las generaciones,

las revistas y los grupos literarios

resurgen como un nuevo orden contestatario

que se fortalece

en su propio sentido de comunidad.
Angelamaria

Davila form6 parte de uno de estos grupos

0

generaciones literarias del sesenta, la revista Guajana.
Esta epoca y estos foros permitieron
las parcelaciones

que se pudieran rebasar

literarias por cuesti6n de genero que

exist ian anteriormente.

Ya Angelamaria

pudo abandonar el

espacio de las poet isas e instalarse como poeta al lade de
sus contrapartes masculinos.
lQue permite este cruce de fronteras?

Primeramente,

hay

una conciencia de 10 que es el margen que no se limita a la
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condici6n

de genero sino tambien a la disidencia politica.

En segundo termino, hay una conciencia

de colectividad

ver la poesia en su funci6n de instrumento
representativo

de las preocupaciones

y de

social

de un pueblo que incluia

a la par a hombres y a mujeres. y tercero, y como punto mas
importante,

la poeta, aunque con conciencia

femenina y de la problematic a especifica
compromete

de su perspectiva

de la mujer, se

a luchar por una reforma social que considera

fundamental

antes de poder concebir una reforma

particularmente

femenina.

Con esto en mente, analizaremos
de Angelamaria

Davila, principalmente

una muestra de la poesia
tomada de su segundo

poemario Animal fiero y tierno.
Nace en 1944 y fue miembro fundador de la revista
Guajana en 1962.

Tiene a su haber dos poemarios Homenaje al

ombligo de 1966 y Animal fiero y tierno de 1977.
se han incluido en varias antologias

Sus poemas

y a su obra acuden todas

las escritoras de las generaciones posteriores.
Su segundo poemario, que aunque publicado en 1977
contiene poemas del 1966 en adelante,
dedicatorias,
generales,

abre con dos

una que alude a su vocaci6n

poetica: "las voces

a1 acecho/ me gritan por la calle sobrenombres:

Gno eres til la amorosa/ que busca entre las bestias/ la
fuente de su estirpe?" y

1a segunda, en la que se identifica

como mujer que responde y tiene conciencia
continuadora

de ser

de una tradici6n de mujeres comprometidas

voz de la diferencia:

con la
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a mi abuela,
la fundadora de la ternura;
a mi madre,
fuente de vida inagotable;
a sylvia y a julia
por la canci6n interminable;
a lolita lebr6n,
por la fiereza;
por 10 que han hecho de mi
como animal terricola, hembra,
americana, antillana, boricua,
para SIEMPRE (1977:8).
En sus textos poeticos, Davila presenta una actitud
contemplativa

que reflexiona sobre el mundo y su lugar en el,

mas, distinto a su dedicatoria 2, 10 hace desde una
perspectiva

humana antes que femenina.

de una problematica

La mujer se percata

social y la sufre como ser humane pero no

de manera especial por ser mujer.
que Davila habla como hombre,

0

Con esto no queremos decir

que se olvida de su condici6n

de mujer, sino que en esta poesia se acude a la
caracteristica

que herrnana una sociedad, la condici6n humana,

antes de destacar las caracteristicas

que puedan dividirla.

En esa validaci6n de 10 humane no ha de extrafiarnos la
presencia en su poesia de la voz social de Vallejo.
Ruben Gonzalez, Vallejo es una figura recuperada

Segun

y

recodificada por la poesia puertorriquefia debido a que:
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Como la de Vallejo, la poesia de los
puertorriquefios expresara vivencias de una realidad
conflictiva, pero tambien una imagen esencial y
cierta, los signos que implican el rechazo a las
carencias de un mundo deficitario (1989:59).
sin embargo, en la recuperaci6n

que hace la poeta de

Vallejo, aunque se comparte el vacio producto de la reflexi6n
humana ante un mundo en deterioro, se alienta una esperanza
de cambio.

Es necesario dentro de esta poesia programatica y

de este discurso que la concibe como Uun arma cargada de
futurou,

que haya una t6nica optimista que ofrezca una

esperanza de cambio y que sea capaz de alentar tanto al
propio poeta, en su papel de elegido, como al pueblo a los
que sienten representar:
La escritura de Vallejo, recodificada, convocada en
los margenes de otra realidad, es una raz6n que
rehace el mundo material, un mundo donde se
inscriben nombres e historias conflictivas, y 10
resuelve en una nueva historia que se hace y rehace
por el poder solidario de la palabra (Gonzalez
1989:63).

Angelamaria

Davila incluye en su poemario un homenaje a

Julia de Burgos en el que mas claramente
perspectiva

humana como la femenina.

notamos tanto la

Davila reconoce ante

Julia su tarea como poeta, su deber con una tradici6n
femenina, y aun mas importante, una canci6n en voz de mujer
que en su poesia comienza a levantarse pero que todavia
titubea.

Esta confesi6n ante Julia es el reconocimiento

publico de un deber con la tradici6n

femenina, es la
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tranquilidad

de sentirse colaboradora en el afan de Julia y

es ademas el llamado de Davila a las futuras generaciones
escritoras

para que remienden la voz y la historia rota, y

simplemente,

3.3

de

las rehagan.

"Rio, luego existo": Poesia de los setenta y ochenta,

Olga Nolla y Manuel Ramos Otero
La generaci6n que tiene como contexto la dec ada de los
setenta experimenta un cambio en el orden de las cosas.
circunstancias
combatividad,
particularmente

Las

hist6ricas, politicas y sociales despedian
resistencia y sobre tOdo, diferencia.

Es

esta ultima, la que reclama, defiende y

celebra la multiplicidad

en un mundo que pretendia, y aun

pretende, regirse por 10 homogeneo.
En el caso de Puerto Rico, esta generaci6n, ademas de
tomar conciencia de los postulados universales de voz,
libertad, representaci6n

y diferencia, es una que cuestiona

su entorno especifico y la validez de un programa politico y
social que habia sido, hasta entonces, idealizado.

Como 10

refleja el estudio de Arcadio Diaz Quinones, La memoria rota,
habia llegado el momento de buscar nuevas definiciones:
La crisis social interna - el aumento de las tasas
de desempleo, la violencia imparable en las
ciudades- despert6 una nueva y voraz pasi6n por un
pasado mas complejo, y construyo otras reglas y
otros espacios de validaci6n intelectual y
politica ••• Habia entrado en crisis un discurso
intelectual e hist6rico, y el proceso habia
generado la necesidad de redefinir el papel de los
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intelectuales y la memoria hist6rica. Para muchos
se hizo absolutamente necesario abrir los margenes
a las definiciones autorizadas hasta entonces
(1993:66).

Esta epoca facilita para que aquellos que hasta ese
entonces habian sido silenciados se alleguen a la voz y Ie
brinden alternativas a un orden ineficiente.
Olga Nolla y Manuel Ramos Otero nos ofrecen una poesia
iconoclasta que conscientemente

se empapa de la tradici6n

oficial, la destruye y edifica otra nueva tradici6n.

Es una

poesia alternativa que redefine a la tradici6n de acuerdo con
su visi6n de mundo y a las necesidades de sus representados.
Esto se logra a traves del juego con las formas y los
discursos tradicionales, del uso de la imagen sorpresiva y,
particularmente,

de la celebraci6n del erotismo.

No podemos atribuir1es a los poetas de la minoria del
setenta (Olga por su condici6n de mujer; Manuel por su
profesa y abierta homosexualidad)

la inauguraci6n del

erotismo como elemento transgresor del poder, pero si podemos
observar una actitud Iddica que los distancia de aquellas
primeras manifestaciones.
En la introducci6n de Margarite Fernandez Olmos y
Lizabeth Paravisini-Gebert

al libro El placer de la palabra,

las autoras aluden a la evoluci6n del erotismo en la
escritura

femenina a traves del siglo XX:
El ansia de asumir control sobre la sexualidad
propia y el interes en explorar la fantasia er6tica
son temas que evolucionan de la alusi6n vel ada en
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la obra de la escritora del siglo XX temprano
expresi6n franca y abierta de la escritora
contemporanea (1991:XXIII).

a la

Esa expresi6n franca en ocasiones llega a aduefiarse de
un discurso celebratorio y Hidico "que comienza a percibir el
humor y 10 absurdo de mucho de 10 que se acepta como
comportamiento

'normal'." (Olmos-Paravisini

1991:XXI)

Tanto Olga como Manuel juegan a reirse de 10 tradicional
socavando con este "carnaval" la seriedad e inmovibilidad

del

poder:
While the authoritative discourse demands
conformity, the carnivalized discourse renders
invalid any codes, conventions, or laws which
govern or reduce the individual to an object of
control (Bauer 1991:679).
lQue posibilita esa nueva expresi6n carnavalesca?

iluminador

Es

en este sentido el estudio de John D'Emilio sobre

el capitalismo.
Como ya mencionaramos,

los intelectuales puertorriquefios

del setenta y ochenta veian al Estado Libre Asociado y al
capitalismo

como un proyecto cuyos errores ya se hac ian

sentir en su generaci6n.
identifica

Inclusive, Manuel Ramos Otero

a su generaci6n como los hijos del ELA y

culpabiliza

a este "fallido" sistema de gobierno por la

problematica

de el y de sus contemporaneos:

Mi generaci6n es hija de la desilusi6n y el fracaso
del Estado Libre Asociado, hija de la emigraci6n en
masa para los Estados Unidos y del exilio como
tabla de salvaci6n frente a la encerrona del
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colonialismo, es producto de la lucha de los
derechos civiles que se da en los sesenta y que
lleva a la juventud a romper con los valores
caducos de la democracia disfrazada y el
capitalismo (Martinez 1985:52-53).
Sin embargo, y segun John D'Emilio, es precisamente

ese

sistema capitalista el que da cabida a uno de los discursos
pOliticos que mas identifica a la generaci6n de voces
minoritarias
transgresi6n,

de los setenta y que mas facilmente permite la
la risa y el dialogo del carnaval:

la libertad

sexual.
El aut or plantea en su teoria que antes del surgimiento
del capitalismo el sustento de cada hogar giraba alrededor de
su propia producci6n.

Por tal raz6n, tanto la sociedad como

las leyes promovian el matrimonio y la procreaci6n
de mantener una seguridad econ6mica.

con el fin

A mayor cantidad de

hijos, mayor la mana de obra en las faenas diarias.
Ahora bien, a la llegada del capitalismo

este permitia

que la producci6n se socializara liberando asi a la
sexualidad de su rol unico como fuente de procreaci6n

y

seguridad econ6mica, dando paso entonces a una expresi6n mas
orientada hacia el manejo y la afloraci6n de las emociones, y
hacia las experimentaciones y los juegos er6ticos.

3.3.1

Olga Nolla: UPara llegar a til me anduve desnudando

por los siglosu
Amparada en una nueva epoca que auspiciaba

todo tipo de

cambio, y siendo parte de un grupo de j6venes escritores

que
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colaboraban

con una de las revistas literarias mas

import antes de ese entonces (zona de carga y descarga),

Olga

Nolla proclamaba en su poesia una declaraci6n de
independencia.

Esta declaraci6n tenia como prop6sito

derribar todas aquellas imagenes que encasillaran el sentir
femenino en un papel determinado.
rescatar su individualidad

principalmente,

a traves de la resurrecci6n del

cuerpo femenino acallado bajo representaciones
construidas

pretendia

pasivas

para perpetuar el orden masculino.

Dentro de nuestra tradici6n can6nica literaria, la mujer
ha sido comunmente utilizada como metafora y lenguaje del
discurso autorial-masculino.
representaciones

8610 tenemos que recordar las

de Llorens y Pales en las cuales la mujer

era simbolo de un discurso patri6tico, adornada de folclor y
portadora de una ideologia masculina

(pasiva, callada,

sensual, obediente) elaborada para un receptor tambien
masculino.
EI provenir de una familia de mujeres poetas Ie provee a
Olga Nolla de una experiencia vital que sera fundamental para
su poesia, ya que Ie permitira conocer de cerca una tradici6n
literaria, y sobre todo, reaccionar ante ella.
8u obra se compromete a buscar redefiniciones

ya que,

como nos dice Dale Bauer en el articulo antes citado, todos,
de una forma u otra, hemos internalizado

las voces del orden

y la tradici6n y debemos, a traves de un proceso consciente,
retomar y rearticular esa herencia:
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.••we all internalized the authoritative voice of
patriarchy, we must struggle to refashion inherited
social discourses into word which rearticulate
intentions other than normative or disciplinary
ones (1991:672).
En el articulo de Laura Mulvey sobre las imagenes
femeninas, "Visual Pleasure and Narrative Cinema", la autora
nos dice que la mujer tiene la responsabilidad

de pasar de

ser portadora de significados a ser hacedora de estos:
woman stands in patriarchal culture as signifier
for the male other, bound by a symbolic order in
which man can live out his fantasies and obsessions
through linguistic command, by imposing them on the
silent image of woman still tied to her place as
bearer of meaning, not maker of meaning (1975:7).
En la poesia de Olga Nolla la mujer se convierte
hacedora de significados.

Esto se logra con la inversi6n de

la metafora de la sensualidad y de las relaciones
mujer que habian sido tradicionalmente
canon desde una perspectiva masculina.
papeles masculino-femenino

en

hombre-

presentadas

por el

Esta inversi6n de los

se da en la identificaci6n

de un

yo lirico femenino, en el rol sexual activo de la mujer
manifestado

en la contemplaci6n y el deseo, y en la

celebraci6n de los muchos amantes.
En su obra poetica hay una insistente identificaci6n
un yo lirico indiscutiblemente

de

femenino que nos presenta el

mundo partiendo de sus experiencias personales:

"Mira mi

traje de amapolas, dije,/ mira que rojas se desprenden

para

violar el blanco" (Clave de sol 1977:23), "Me encanta ser
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mujer" (Dafne en el mes de marzo 1989:22), "Ayer me enamore
del Rey de Espana" (Dafne en el mes de marzo 1989:23),
"Benditas sean las manos calientes de este hombre/ que
acarician mis senos •••

(Dulce hombre prohibido

Con esta clara presencia individualista
y su perspectiva

1994:119).

que retrata su mundo

particular 1a autora contrarresta

tradicional representaci6n
perspectiva masculina.

la

del mundo femenino a traves de la

Como nos dice Diaz-Diocaretz:

para reforzar la voz de la mujer, la escritora
incorpora una perspectiva del mundo representado, y
que contiene una divisi6n entre 10 masculino y 10
femenino, que se obtiene como efecto de la
percepci6n de que la voz habla desde uno de los dos
espacios sociales (1993: 98).
Al reinscribir el yo femenino la poeta apalabra a la
mujer y Ie ofrece un espacio en donde reevaluar el mundo
desde una perspectiva diferente.
La inversi6n de papeles que se inicia con la instalaci6n
de un yo continua con la representaci6n

del deseo femenino y

la apropiaci6n de la mujer del rol activo en el acto sexual,
tradicionalmente

reservado para el hombre.

Segun Ruben Gonzalez, en su libro Cr6nica de tres
decadas, en la poesia de Olga Nolla "el amor y 10 er6tico son
exaltados desde la perspectiva de la mujer." (1989:81)
Aquellas imagenes tradicionales que acorralaban

a la mujer en

figuras ideales, consumidas por el sentimentalismo
debilitador y la angustiosa espera de un amor puro que jamas
llega, son desplazadas por el deseo de un ser tangible y
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humano, por una poesia que evita el sentimentalismo

pues se

siente muy segura de sus relaciones y conoce las expectativas
que tiene para estas.

En la poesia de Nolla, la mujer tiene

para el amor s610 "posesi6n y certidumbre."

(Gonzalez

1989:82)
En sus versos, el yo lirico femenino contempla a un
amado que carece de nombre, de voz y del cual se exalta su
cuerpo y el placer fisico que este produce mas alIa de la
menci6n del amor.

La poet a objetiviza al amado del mismo

modo al que estarnos acostumbrados

aver

objetivizada

a la

mujer tanto en la literatura como en el mercadeo comercial:
"Conoci a un portugues que hablaba siete idiomas! y besaba
muy mal aunque no tenia problemas sexuales:! A la hora de la
verdad funcionaba con la eficiencia caracteristica!
razas imperialistas

a las

(Dafne en el mes de marzo 1989:37), "Me

gusta que carnine desnudo por la casa.! Tiene partes rosadas
como rosas! Tiene las piernas duras y el cuello! como un
tronco de roble. (Dulce hombre prohibido 1994:7)
En el tercer apartado de esta "revuelta", la poeta ataca
directamente a una de las instituciones que mas ha
condicionado

a la mujer a un rol pasivo, sumiso y virginal:

la iglesia.

En Puerto Rico, el catolicismo

ha jugado un

papel preponderante

y ha ayudado a dictar los valores que

rigen la sociedad.

Uno de estos valores cristiano-sociales

que particularmente

esta relacionado con la mujer es el de la

virginidad, ofreciendose a la virgen Maria, con toda la
simbologia reguladora que ella ampara (sumisi6n, aceptaci6n,
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fidelidad, virginidad),

como modelo de virtud y ejemplo a

seguir.
En el poema "Reencuentro

con 'ladiosa," la poeta dialoga

con la virgen y hasta se inviste como la "diosa" pero decide
tomar una senda muy diferente a la que ella predica:
Y me vis to tu tunica,
tu corona de estrellas,
los rayos de tus manos, virgencita,
parada sobre el mundo te recuerdo.
Pero yo no pis are la serpiente.
Me la enrosco en los brazos ..•
(Dafne ••.1989:69).
La poesia de Nolla no tan s610 derriba abiertamente

al

icono sino que destruye la virginidad que este representa a
traves de una celebraci6n que parodia al estereotipo

del

macho, al presumir, al igual que este 10 hace, acerca de su
conocimiento

en materia de sexo y del numero de amantes que

han pasado por su cuerpo.
Muchos te6ricos se han planteado la pregunta de si es
posible que el lenguaje y la cultura, espacios que han sido
tradicionalmente

ocupados por los hombres, puedan significar

las experiencias de la mujer.

Personalmente

creo que Nolla

ha encontrado, si no la respuesta, una aproximaci6n
Al parodiar un lenguaje y una cultura establecida

a esta.

se crean

unos espacios alternos que permiten mirar y hablar el mundo
desde un angulo politicamente

personal.
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La invitaci6n al polvo de Manuel Ramos Otero

3.3.2

La pregunta obligada al iniciar este apartado seria lpor
que incluir a un hombre en el estudio de la poesia femenina
en Puerto Rico? 0 precisando aun mas, lpor que incluir a un
escritor homosexual en el estudio de la poesia femenina en
Puerto Rico?
La respuesta es muy simple.

Todo grupo minoritario

tiene una agenda basica que precisa cuestionar

el poder, que

tiene el imperativo de inscribirse en la historia oficial y
de desafiar los iconos tradicionales

y que tiene como

finalidad construir una nueva tradici6n que se adecue mejor a
su idiosincracia.

Ademas de perseguir esta agenda basica por

su condici6n de minoria, el escritor homosexual y la
escritora comparten unas luchas particulares

en defensa de su

identidad sexual y en repuesta al patriarcado.

Esto conduce

a que postulen desde una perspectiva semejante, con
estrategias comunes y que llegue hasta fundirse 0 confundirse
el matiz de sus voces.
Luego de aclarado 10 anterior, s610 nos resta incluir a
Manuel Ramos Otero y estudiar su obra como muestra de la
poesia de los ochenta.
Manuel escribe dos poemarios El libro de la muerte
(1985), e Invitaci6n al polvo (1991), en cuya poesia, al
igual que exponiamos al hablar de la obra de Olga Nolla, hay
un constante yo lirico que plantea su particular
mundo.

visi6n de

Este imperativo del yo, en la obra de Manuel, es un

acto consciente y politico que pretende insertar su

131
diferencia en claro desafio a la visi6n tota1izante
poder.

del

Como nos dice Juan Gelpi, " •••en una 1iteratura que

lucha por construir

1a naci6n a la manera de una familia, es

"ilegal" decir yo." (1993:139)
Esta inminencia del yo, que en la ponencia "Ficci6n e
historia: Texto y pretexto de autobiografia,"
ha sido siempre el protagonista

Manuel confiesa

de su obra, no se deja sentir

solamente en sus textos sino que comienza a construirse
la portada misma de estos.

desde

Esto se logra a traves de 10 que

Gelpi llama algo "ins61ito en la literatura puertorriquefia"
(1993:138): fotos 0 representaciones

del autor en la portada

de los libros.
Siguiendo el estudio de Gelpi, este acto:
•.•se desvia notablemente de la presentaci6n de los
textos can6nicos, en los cuales 0 bien no aparece
la foto del autor 0 bien se coloca en la
contraportada 0 en la solapa. Por 10 general, esa
foto tiene de fondo una biblioteca que certifica la
condici6n deescritor de quien firma la obra
(1993:138).
Las port ad as de los textos de Ramos Otero tienen el
prop6sito de hacer visible e instalar una presencia diferente
en la tradici6n, y mas alIa de ser simples acompafiantes del
texto pasan a ser un texto adicional en espera de analisis.
Es por ella que al analizar el poemario Invitaci6n al
polvo partiremos desde la semiosis de apertura que nos ofrece
la foto de la portada.

Esta foto de Manuel esta tomada en el

cementerio de su ciudad natal, Manati, estando ya enterado de
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que padecia de SIDA.

En ella Manuel abraza sensualmente

a un

angel mientras que un nino, esconde sus 6rganos sexuales tras
una cruz.

La composici6n y la simbologia"

de esta fotografia

reflejan la teatralidad, la asimilaci6n de roles y las
multiples mascaras y significaciones
poemario.

que permean a todo el

El poeta tiene una clara conciencia

representaci6n yanda

vistiendo y desvitiendo,

de la
tanto a su

poesia como a si mismo, para el carnaval:
Escribo el texto que soy que me alegro haber
descubierto que soy, el texto que se inventa y se
reinventa sin llegar a ser jamas una caricatura
an6nima. Escribo mis fabulas para seguir siendo el
personaje que se escapa de todos los prejuicios
invent ados por la falta de locura y de imaginaci6n
(Ramos Otero 1994:142).
En Invitaci6n al pOlvo, Ramos Otero nos invita a entrar
a un recinto ludico e iconoclasta.

Un espacio alterno en que

el yo parodia la tradici6n poetica, la historia oficial y el
canon, para representarlos "travestidos."
Aludiendo nuevamente a la conciencia actoral de Manuel,
existe ademas de las interpretaciones mas obvias del titulo

" En la foto abundan las multiples lecturas: El uso del
angel como emisario 0 intermediario entre esta vida y el mas
alIa versus la simbologia de su genero indeterminado,
comunmente utilizada por la critica feminista; el abrazo del
poeta al angel como aceptaci6n de otro estado ya cercano para
el versus el abrazo sensual que pretende erotizar a 10 divino
y mantenerse en 10 terrenal; la violaci6n a la censura
religiosa del sexo, tanto en la persona del poeta como en la
figura del nino, quien esconde su sexo tras la cruz pero
simultaneamente apoya su sexo en esta.
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de este poemario
a la muerte

0

(polvo visto como una invitaci6n al origen,

al erotismo) una invitaci6n al maquillaje y a

la mascara ludica-carnavalesca

que transviste

la tradici6n y

hace de ella un nuevo discurso.
Hay varios articulos que estudian el travestismo
mascara como discurso".

principalmente,

y para efecto de este

trabajo, nos interesa explorar la significaci6n
par6dica del "drag"

0

el travesti.

y la

politica y

Segun el articulo de

Carole-Ann Tyler "BOys will be Girls: The Politics of Gay
Drag", el travesti puede verse como mimic a del mundo
heterosexual mediante la cual se asumen unos roles genericos
determinados que viabilizan una relaci6n sexual aceptada.
Otras dos interpretaciones

10 conciben como discurso mis6gino

con el cual se ridiculizan y exageran las caracteristicas
asociadas con la femineidad

0

tambien, como proceso de

identificaci6n y desidentificaci6n.

Es particularmente

este

ultimo apart ado el que nos compete.
El travesti, mediante el maquillaje y el disfraz, crea
un espacio alterno en el cual se puede plasmar su diferencia.
Ahora bien, esta diferencia traduce el contexto t~adicional y
10 replantea en sus propios terminos.
una identificaci6n
desidentificaci6n

Es decir, se pasa de

con la tradici6n y la norma a una
y redefinici6n de estas a base de la

parodia, el disfraz y el maquillaje.

" Ver de Kim Mic~asiw el articulo "Camp, Masculinity,
Masquerade" en dlfferences 6.2+3(1994)146-173.
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Usualmente el travestismo
parametros del genero.

se concreta a replantear los

Sin embargo, estudiaremos

con este

poemario c6mo Ramos Otero 10 utiliza tanto en su funci6n
tradicional como en la redefinici6n

3.3.2.1

del canon poetico.

UA humedecer con polvos mi homenajeu: Ramos Otero

ante la tradici6n poetica
El poemario abre con dos epigrafes, uno de Quevedo (su
cuerpo dejara, no su cuidado;/ seran cenizas mas tendra
sentido;/ polvo seran, mas polvo enamorado) y otro de Luis
Cernuda

(NO

Ie busques afuera.

El ya no puede/ ser distinto

de ti, ni tu tampoco/ ser distinto de el; unidos vais,/
formando un solo ser de dos impulsos,/ como al pajaro solo
hacen dos alas).

Ya desde alIi el poeta enfrenta la

tradici6n, representada por los versos de Quevedo y la
ruptura, representada por la lectura homoer6tica del poema de
Cernuda.
Al discutir el primer epigrafe vemos como el poet a
recupera el can6nico verso quevediano del upolvo enamoradou
para hacer de este una nueva lectura que celebraU el amor mas
alIa de la muerteU no en cenizas sino en cuerpos.
El verso de Cernuda por su parte, refleja otra postura
que muchos grupos minoritarios

asumen frecuentemente

frente a

la tradici6n oficial: la busqueda de un apoyo hist6rico que
los avale y sobre el cual construir sus propios discursos.
Es comun toparnos con escritores de sectores marginados
que ante la necesidad de fijar su imagen en la historia
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oficial acuden a la elaboraci6n de una historia personal que
los valide.

Por ejemplo, el propio Manuel, en su primer

poemario El libro de la muerte, especificamente

en la secci6n

que llama "Epitafios", crea una tradici6n de escritores
homosexuales
imagen.

a los que acude en el proceso de fijar su

Recordemos que Manuel ya conocia su diagn6stico.

Ademas, debemos tener en cuenta el juego con la palabra polvo
que en Puerto Rico quiere decir sexo.
Con ambos epigrafes, en esta pagina de presentaci6n

a la

primera parte del poemario, Ramos Otero nos orienta sobre el
curso que ha de seguir su trabajo: revisar la tradici6n y
revestirla hasta que se llegue a parecer a su realidad.
Mas alIa del contexto y ya de lleno en los poemas, nos
interesa res altar la recuperaci6n de la estructura poetica
del soneto.

Esta forma en si misma representa tradici6n y

sobre todo una tradici6n amorosa heterosexual:
5e podria escribir toda la historia de la poesia
lirica desde este punto de vista. Con algunas
excepciones, nos encontramos en la poesia
occidental delante de la primacia absoluta de un yo
masculino hablando a un til femenino: todo el
petrarquismo y su critica y disoluci6n barrocas se
cifran asi (Diaz Diocaretz 1993:17).
Manuel Ramos Otero, con el fin de parodiar la tradici6n
sonetista baluarte indiscutible del orden patriarcalheterosexual, acude tanto a la ironia en el uso de los
recursos estilisticos tradicionales

(el uso de la pregunta

ret6rica e inclusive, en ocasiones, y con el fin de
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acercarnos mas a la tradici6n del siglo de oro espanol, la
deliberada utilizaci6n de la segunda persona plural,
"vosotros,") como a la investidura del soneto tradicional de
un vocabulario sexualmente explicito, soez y burlesco,
herramientas de las cuales se servira para dar cabida a sus
metaforas de amor homosexual.
Luego de la reescritura de los epigrafes y la
reapropiaci6n del soneto, Manuel experimenta con un tercer
nivel de 10 par6dico: la reconstrucci6n

de poemas

tradicionales escritos por autores del patriarcado.

Para

lograrlo se vale de resonancias que nos llevan al recuerdo de
las voces originales.

Por ejemplo, en clara alusi6n al poema

"Lo fatal" de Dario: "Dichoso aquel que vive su mentira" y
refiriendose a uno de los sonetos mas conocidos de Quevedo:
Deje las calles de la patria mia
abrumador templete del relajo
catedral descarada del carajo
burdel del vaci16n que a todos fia (1991:36)
La propuesta de Ramos Otero es la elaboraci6n de una
tradici6n alterna, que adultere y maquille la oficial y en
donde no existan los limites, los prejuicios, ni la censura.

3.3.2.2

Yo soy esa mujer que solitaria espera: la

perspectiva femenina en Manuel Ramos Otero
Anteriormente

habiamos expuesto las razones que nos

motivaron a incluir a Manuel Ramos Otero en esta antologia.
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Entre elIas destacaban

una perspectiva

y una voz, que en ocasiones,

hablaba como mujer.

Esto no es extraordinario
hispanoamericana
recurso literario

similar a la femenina

en la literatura hispanica e

ya que muchos escritores han acudido como
a una voz que no corresponde necesariamente

a su sexo bio16gico.
Sin embargo, Manuel Ramos Otero tiene poemas en los que
su yo masculino,

parodiando

transviste y se representa
manifestar

el discurso heterosexual,

se

en cuerpo y voz de mujer para

su deseo homosexual.

Ruben Gonzalez, en su

estudio antes citado Cr6nica de tres decadas, analiza las
posibles razones que motivan al poeta a recurrir a esta
expresi6n:
Es importante sefialar que en varias ocasiones la
voz poetica es femenina. Es posible que desde la
homosexualidad el hablante poetico sienta y se
exprese de arnbas maneras. Pero tarnbien es posible
que Ramos Otero escogiera a otro sujeto
tradicionalmente marginado para testimoniar
particulares experiencias.
Es valedero este
deslinde porque radicaliza una posici6n y una
actitud en la realidad representada y ante la
literatura (1989:116).
Aparte de estas validas exp1icaciones

nos parece que al

asumir una voz femenina Mandel continua elaborando

ese

espacio magico en donde a traves del juego, de la parodia y
e1 disfraz se sacuden los pedes tales que sostienen
convencional

con todo 10 que este conlleva.

el mundo

Como nos dice
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Ana Lydia Vega sobre 1a concepci6n que e1 poeta tenia del
mundo:
La rea1idad siempre 1e estuvo sospechosa.
Y para
de1atarla, para agrietar los muros despintados de
su mito, la disfraz6 con lujo y artificio y la
invit6 al sa16n de los espejos

(1991:1).

En el poema "Vigilia" de Invitaci6n al polvo, el poeta
no deja de hacer patente el yo lirico al cual aludiamos
anteriormente.

No obstante, este yo se representa ahora con

una bolerista caribefia que en su discurso canta una historia
que bien podria ser tematica de cualquier bolero: la soledad,
el olvido y la cercania de la muerte.
Cuando analizamos este poema tomando en cuenta el resto
del poemario debemos reconocer que la elaboraci6n de la voz
femenina es una representaci6n

teatral y consciente del mismo

yo lirico masculino que se ha fijado a traves de todo el
texto.

Ramos Otero construye unos versos, que a manera de

acotaciones, van describiendo detalladamente
pensamientos,

los

los gestos, la vestimenta y el contexto

escenico permitiendole

al yo masculino entrar en papel.

Este

personaje representa una toma de conciencia del marginado, ya
sea homosexual

0

mujer, que se reconoce excluido de la

historia oficial y recluido a una propia historia pero que
promete una presencia par6dica y magica capaz de burlar el
silencio:
No solamente soy •••me atrevo a ser
la dulce mensajera de una plaga
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la poeta emplumada por la ira
y la pluma iracunda de otra historia.
Yo soy la sin memoria
y el destino tampoco me apresura.
Yo siempre estuve aqui escondida,
sofiando mis ojeras en la letra.
Cuando desaparezca

les quedara mi insomnio

parodiando vigilias que no llegan. (1991:47)
La obra de Ramos Otero es una que se resiste al
silencio, a la exclusi6n y a la muerte.

Su biografia y su

escritura se entrelazan para lograr este prop6sito.

Tanto

una como la otra comparten la movilidad, el exilio y la
marginaci6n.

Sobre todo comparten la lucha, a base del juego

y la imaginaci6n,

contra el silencio temporal de la vida

0

el

eterno de la muerte.
Yo concibo la escritura como un juego contra la
muerte. Escribo para no morir porque la escritura
es mas infinita que la vida del que escribe. Y de
alguna manera el que escribe quiere quedarse en la
letra escrita para que Ie sobreviva cuando ya no
tenga la mala mafia de seguir viviendo (El mundo
1990).

3.4

Mayra Santos Febres: poesia gue busca sus ugrefias de

carb6nu
La literatura es un lenguaje construido a base de
c6digos, que responde a las necesidades especificas de sus
hablantes.

Con el, el sujeto tiene el poder de relacionarse
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con su entorno, de instituir ideales en verdades 0 de
suprimir/destruir

idearios enemigos.

Mayra Santos Febres, en el libro Mujeres de palabra, nos
concretiza, a base de su experiencia personal, las ideas
postuladas en el parrafo anterior.

Como mujer negra sinti6

la necesidad de crear una imagen y una historia con la cual
identificarse y de la que habia carecido hasta su momenta
nuestro plano de 10 simb61ico:
•.•escribo libros que me hubiera gustado leer
cuando estaba creciendo y no sabia quien era porque
no habia ninguna superficie que me reflejase (ni la
televisi6n, ni las literaturas can6nicas de mi
pais, ni las canciones, ni las revistas de
belleza). Asi que me propuse ofrecerme una
superficie donde reflejarme y a otras como yo, pero
sin jamas olvidar los dobleces por entre los cuales
puedo volver a desaparecer (1994:153).
Hemos estudiado que la literatura, como lenguaje
portador de idearios y forjador de representaciones,

es un

espacio que facilita 0 niega el acceso al poder a los
diversos grupos que componen una sociedad.

Si los que tienen

acceso a la escritura y al mundo de 10 simb61ico objetan la
presencia de otros sectores con quienes no desean compartir
ese poder, obstaculizaran mediante manipulaciones discursivas
la llegada de las minorias a este plano co-ordenador
sociedad, ya sea a base de falsas representaciones,
silencios que simplemente las invisibilicen.
ese posible desplazamiento,

de la
0 de

En respuesta a

los no representados

articularan

infinidad de estrategias para forjarse una imagen propia.
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Mayra Santos esta consciente del poder de Ia literatura
y de las posibilidades

que el ser escritora Ie facilita,

tanto a ella como mujer negra como a los sectores que su
creaci6n representa.
El tener acceso a las palabras me posibilita hacer
cantidad de cosas que otras personas iguales que yo
no pueden hacer. Me otorga poder. Y ah1 tambien
encuentro el gozo de la escritura (Gorodischer
1994:154).

Sin embargo, esta poeta nos presenta una creaci6n, que
contrario a discursos minoritarios anteriores, se relaciona
de una forma diferente al poder regulador.
no presentan una perspectiva

Sus sefialamientos

del mundo desde el margen sino

una voz que se instala, con todas sus especificidades,
sin considerarse

perc

a s1 misma como una voz marginal.

Cuando hablo desde el espacio de mujer negra no
hablo desde un espacio marginal de mujer negra. A
m1 no me da la gana de reconocer ese poder para
marginarme.
Eso es darle demasiado poder al
centro. Yo no estoy diciendo que no hay
marginaci6n, perc tambien hay poder. Ya hemos
visto c6mo se da la marginaci6n. A m1 me interesa
mas c6mo se crean nuevas maneras de poder y de
autosuficiencia y de crear significados desde esos
espacios que entonces dejan de ser marginales
porque no se relacionan con el poder: 10 omiten
(Hernandez 1995:24).
Este acercamiento

al poder pareciera ser el anverso del

discurso mayoritario tradicional, que simplemente expon1a su
sentir ignorando a los sectores contestatarios.

Sin embargo,
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la aut ora no propone una postura defensiva ni ofens iva sino
una presencia que fusione ambos discursos.

Esto puede

sustentarse con las ideas de Teresa de Lauretis sobre el
curso dual de combatividad
simultaneamente

de los sectores uminoritariosu

que

buscan el discurso incluyente de la igualdad

sin abandonar el discurso transgresivo portador de
diferencia:
•.•whose mode of functioning is both interactive
and yet resistant, both participatory and yet
distinct, claiming at once equality and difference,
and demanding political and historical
representation while insisting on its material and
historical specificity (1994:iii).
Esta mujer escribe con clara conciencia
funci6n como escritora negra".

de cual es su

Escribe e inscribe su

diferencia buscando un tiempo igual en el espacio de 10
simb61ico puertorriqueno.

No obstante, y contrario a

muestras literarias anteriores cuya UnegritudU se basaba
principalmente

en imagenes folc16ricas y en el ritmo y la

sonoridad del vocabulario utilizado, Mayra Santos fundamenta
su creaci6n mas alIa de 10 superficial del decor ado africano
en la profundidad de las vivencias de la negra.

" Posee un grado doctoral de Cornell, tiene dos poemarios a
su haber: Anamu y Manigua y El orden escapado e incursion6 en
el genero del cuento con el libro Pez de vidrio con el que
gan6 el premio Letras de oro. Actualmente ejerce como
profesora en el Recinto de Rio Piedras de la universidad de
Puerto Rico.
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3.4.1

Anamu y Manigua:

"mientras corro sin respiro a

abrazar/ mis otras mujeres de adentro"
Al estudiar el poemario Anamu y Manigua de Mayra Santos,
nos topamos con un trabajo cuya organizaci6n

es programatica.

Es decir, el mismo se construye en tres partes: historia y
raices negroides, validaci6n

del negro en imagenes que 10

representen y compromiso de combatividad

politica, todas

elIas persiguiendo

el fin ultimo de crear una "superficie

donde reflejarse."

(Gorodischer 1994:153)

El mismo comienza con una dedicatoria
nombrando a dieciseis mujeres pertenecientes
sectores del quehacer cultural.

"a las milenarias"
a diversos

Con estos nombres Mayra auna

mujeres de diferentes epocas, de pensamiento politico
radical, victimas del gobierno

0

poetas y familiares, proveyendose

de los prejuicios sociales,
una base hist6rica desde

donde partira su poemario de crecimiento.
Cuenta ademas con dos apartados que titula "Conjuro de
Anamu" y "Conjuro de Manigua" teniendo, cada uno de estos, un
prop6sito determinado.
En el primero, la poeta dialoga con su abuela en una
metaforizaci6n del peso de la herencia en el proceso
formativo ("Quedate conmigo hoy abuela" y "Recuerdas").
Tambien, en esta primera parte afiadevarios poemas dedicados
a explorar su entorno familiar ("De chiquita" y "Me cuenta
mami") y su contexto politico-social
hasta todas").

("Urbanizaciones"

y "Y
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El "conjuro de Manigua" es un conjunto de poemas
dedicados a un

grupo de mujeres recuperadas del silencio que

1e ofrecen a la poet a una imagen y una historia personal.

El

poemario entonces, luego de revisar la historia y de
reinstalar en ella voces representativas,

concluye con un

poema autoref1exivo que examina y asimila 10 antes expuesto,
renovando asi su compromiso poetico:
despues de tanta voz
hecha madres, abuelas
he aprendido otros rumbos
hacia los que debe anunciarme •••
me voy de reintegro por las calles
con mi porci6n de dia en la cabeza.
(1991:72).

3.4.1.1

"A los oidos que dinamitaremos":

la voz que nace del

desafio
Dentro de este poemario nos interesa ver una nueva
vertiente del uso del erotismo como viabilizador de poder y
discurso politico: la metafora incestuosa.

Respetando la

conciencia racial de la autora es nuestra responsabilidad
conservar esta misma perspectiva al momenta de analizar su
poetica.

por tanto creemos necesario explorar los

significados particulares que el erotismo tenga para la mujer
negra antes de estudiarlo en su poesia.
En el articulo de Evelyn Hammonds, "Black (W)holes and
the Geometry of Black Female Sexuality,"

la autora expone una
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serie de razones hist6ricas que han determinado

la manera en

que 1a mujer negra contempla su sexualidad:
By the nineteenth century, with the increasing
exploitation and abuse of black women during and
after slavery, u.s. black women reformers began to
develop strategies to counter negative stereotypes
of their sexuality and their use as a justification
for the rape, lynching, and other abuses of black
women by whites (1994:132).
Las mujeres negras desarrollaron, como mecanismo de
defensa en contra de los estereotipos abusivos del poder
blanco que denunciaban una supuesta lujuria e hipersexualidad
en los negros pero que s610 expiaba la propia lujuria blanca,
un silencio pUblico hacia su sexualidad y su erotisrno.
Junto a esta particularidad

que responde a la realidad

hist6rica de la mujer negra, Audre Lorde, en su articulo "The
uses of the Erotic: The Erotic as Power" discute c6mo es
caracteristico de toda mujer internalizar un discurso
masculino-dominante

que suprirne voluntariamente

el erotismo

fernenino con el fin de allegarse a un aparente espacio de
poder:
It is a short step from there to the false belief
that only by the suppression of the erotic within
our lives and consciousness can women be truly
strong. But the strength is illusory, for it is
fashioned within the context of male models of
power (1993:339).
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Esta exclusi6n 1imita las posibilidades creativas del
discurso femenino ya que Ie niega el contacto con la fuente
de su diferencia:

su cuerpo y sus emociones.

Ha quedado entonces en manos de las propias mujeres, y
en nuestro caso de las mujeres negras, encontrar un medio
para liberar esa energia creativa.
Mayra Santos dinamita ese silencio dotando a su discurso
no tan s610 de la capacidad er6tica, sino de un erotismo
cuyas imagenes sorpresivas violen tanto el discurso de la
sexualidad como el de la "moralidad" y la "norma."
En su poema "Quedate conmigo hoy abuela" la poet a juega
con la metafora de un acto sexual incestuoso y lesbiano en la
que ella, desde su momento hist6rico y con su conciencia
politica, toma el papel activo y seduce la pasividad y el
silencio de su antecesora:

"quedate conmigo hoy abuela/ ven/

duerme conmigo y se mi amante."
lC6mo interpretar

(1991:17)

esta simbologia radical?

La autora

Audre Lorde, en el articulo antes citado, nos provee una
explicaci6n que consideramos

acertada:

The erotic functions for me in several ways, and
the first is in providing the power which comes
from sharing deeply any pursuit with another
person. The sharing of joy, whether physical,
emotional, psychic, or intellectual forms a bridge
between the sharers which can be the basis for
understanding much of what is not shared between
them, and lessens the threat of their difference
(1993:341).
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La poeta desea devolverle
explorar

a su antepasada

la facultad de

su erotismo y de conocer su cuerpo; facultad que se

Ie habia arrebatado

a traves de la censura social.

Para

ello, se presenta ante su abuela como otro cuerpo feme nino en
el cual puede ir reconociendose.
variadas

interpretaciones

descubrimiento
establecimiento

Esta imagen especular posee

que van des de un proceso de

y celebraci6n

del cuerpo femenino hasta el

de una comunidad de mujeres, que metaforizado

en el acto sexual, se hermanan y se apropian del poder que
radica en su ser femenino.
A traves de toda su poesia y en forma concreta, a traves
del poema antes estudiado,
busca una expresi6n

Mayra Santos Febres es poet a que

que caracterice

su diferencia tanto como

una que recupere un espacio para las voces pasadas que han
sido acalladas bajo el peso abrumador de la historia oficial.

CONCLUSIONES

En todo texto va dormido su contexto.

Todo texto es un

acto hist6rica, generica, social y culturalmente
que dejara al descubierto,

determinado,

en cada nueva interpretaci6n,

las

marcas que su entorno haya dejado sobre el.
Por ello fue vital, al examinar la poesia puertorriquefia
escrita por mujeres, revisar tambien el momenta hist6rico de
cada gestaci6n lirica, las manipulaciones

politicas y

sociales del ideal femenino y las representaciones
ya en sus obras

0

femeninas,

en la creaci6n masculina.

Con esto en mente, y para poder comprender mejor cada
discurso poetico, emprendimos

una revisi6n de la historia

politica, social y cultural del puertorriquefio durante este
siglo.
En la isla, a finales del siglo XIX y principios del XX,
existia la tendencia de que los hacedores de cultura eran al
mismo tiempo los que hac ian politica.
situaci6n, comenzaron a construirse

Como resultado de esta

los postulados politicos

tanto desde la tribuna como desde los discursos literarios.
Esta fusi6n llev6 a que se construyera una literatura
nacional que representaba

la naci6n desde la perspectiva del

poder, sentenciando asi a las minorias a mirar desde afuera,
a conformarse con las representaciones
hacian,

0

que de ellos se

a elaborar una literatura contestataria

intentara colarse en el discurso del poder.
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que
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Dos de los poetas nacionales que represent an ese
quehacer politico a traves de las metaforas de su poesia son
Luis Llorens Torres y Luis Pales Matos.
elaboran con sus representaciones
simb61ico-politico

Llorens y Pales

femeninas un discurso

a traves del cual se pretendia representar

la patria y defender la herencia criolla

0

afroantillana.

Ademas de servir como propuestas politicas,
femeninas son tambien discursos homosociales

sus figuras
que proyectaban

un ideal femenino de sumisi6n, silencio y sensualidad.
Ante este discurso, y reconociendo
masculina las ha representado

que la tradici6n

para viabilizar un discurso

entre hombres, la mujer ha tratado de crearse una voz y una
imagen propia a traves del desarrollo de infinidad de
estrategias que Ie permita la expresi6n y que la rescate del
silencio de la censura.
Dos de las figuras femeninas tempranas que se apropian
del

dis cur so poetico, que se escriben a si mis~as y que

despliegan toda una serie de estrategias para lograrlo son
Clara Lair y Julia de Burgos.

Estas poetizan con seud6nimos,

discursos er6ticos y biografias de la transgresi6n,
instalandose asi como innegables precursoras de la poesia
femenina contemporanea.
Mas adelante, y durante los cambios politicos que
comenzaron a gestarse en los anos cuarenta y que culminan con
la llegada del Estado Libre Asociado, el poder acudi6 a la
literatura para construir con ella una nacionalidad
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puertorriquena que hiciera olvidar la carencia de un estado
independiente.

Se elabor6 un discurso

folc16rico y cultural

que reaviv6 el aprecio por 10 puertorriqueno

mientras el pais

crecia econ6micamente siguiendo el modele norteamericano.
Estos cambios econ6micos precisaron que la mujer
participara con mayor frecuencia de la esfera publica.

Sin

embargo, este fen6meno despert6 variadas reacciones que se
percibieron en la literatura.

Por un lado, una gran cantidad

de muj.eres comenz6 a escribir poesia y debido a esto el
orden, emblematizado por el canon, dividi6 la poesia entre
poetas y poetisas.

Con esto se relegaba la creaci6n femenina

a un plano ahist6rico y apolitico, ya que la sensibilidad
el intimismo, caracteristicas

y

que se Ie adjudicaban a la

poesia escrita por mujeres, no aportaban en mucho al
compromiso ciudadano de construcci6n nacional.
En otro aparte, autores como Rene Marques, manifestaron
abiertamente su dis gusto por el traslado de la mujer del
plano de 10 privado al publico, e inclusive la inculparon por
ser c6mplice de un proyecto americanista.
Ya en la decada de los sesenta, y como respuesta al
vacio humane que la industrializaci6n

y el materialismo

habian propiciado, se comenz6 a elaborar una poesia
comprometida politicamente
del poder.

que se distanciaba del discurso

A traves de la uni6n de las minorias,

representada con el discurso social, a la mujer se Ie
permiti6 allegarse (aunque en un numero reducido) a esta
poesia programatica.

Principalmente,

y en el caso particular
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de Angelamaria Davila, cuando estas se comprometieron
causa humana comun antes de intentar identificarse
agenda especificamente

con una

con una

femenina.

Fue durante estos afios que comenz6 a cuestionarse

el

supuesto orden del mundo impulsado por los movimientos

de

derechos civiles y feministas.

Es por esta raz6n que la

literatura de fines del sesenta y principios

del setenta, con

un discurso interrogante y con un interes por rescatar
historias y voces tradicionalmente

oprimidas,

deja de ser el

espacio exclusivo del discurso aceptado y tradiciona1.
El orden, por su parte, se distancia de este nuevo
discurso, debido a su color transgresivo,

y a que ya no

requeria de una literatura que 10 validara.

Ahora contaba

con otros medias de comunicaci6n masiva que reafirmaban

una

cultura ya adulta y asimilada y una labor de gobierno
particular.
Ya en las ultimas decadas, la expresi6n

se liber6

dandole paso a un discurso en que la mujer tuvo amplia
participaci6n.

Ahora la nueva poesia era capaz de inscribir

un yo femenino y de celebrar un cuerpo y una sexualidad vista
desde su propia perspectiva,

como 10 vemos en los poemas de

Olga Nolla y Mayra Santos Febres.

Ahora tambien, se permitia

una voz desafiante, transgresiva que podia artisticamente
violar todos los c6digos de la censura, como hemos
representado can los versos de Manuel Ramos y Santos Febres.
Dentro de estas nuevas tendencias de la poesia de los
ultimos afios sobresale la busqueda de una tradici6n personal
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y el rescate de las voces marginadas que habian side
silenciadas tras la historia oficial, raz6n de ser de este
trabajo.
En este estudio pretendimos
poesia femenina puertorriquena

revisitar la historia de la

y encontrar base contextual

para cada elaboraci6n de voz e imagen.

No obstante aun queda

mucho por estudiar en este proceso de recuperaci6n
representaci6n e historia femenina.
estudios sobre este tema.

de voz,

Son necesarios nuevos

Por ejemplo, es fundamental la

inclusi6n de aquella poesia puertorriquena

escrita en los

Estados unidos, ya que responde tambien a un proyecto
politico del ELA que estimu16 la emigraci6n como alternativa
al desempleo insular y nos ofreceria otra pieza en el montaje
de la historia y 1a creaci6n femenina puertorriquena.

Esta

literatura de 1a emigraci6n ha sido literal y simb61icamente
excluida del canon puertorriqueno

y debe ser uno de nuestros

proyectos el incorporarla.
Hemos presenciado el desarrollo de la poesia femenina en
puerto Rico.

La suya ha sido una trayectoria dificil pero

fructifera debido a que actualmente la mujer, tanto en numero
como en calidad se ha instalado en nuestras letras. Sin
embargo, el afan de seguir tras la historia no termina aqui.
Este recuento aun se esta escribiendo.
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